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Seit der Wende in Mittel- und Osteuropa begleiten das HWWA und andere deutsche
Forschungsinstitute im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie die
Transformation und erstellen Analysen über die Wirtschaftslage und Reformprozesse in
den Ländern dieser Region. Das HWWA hat sich dabei auf die Berichterstattung über
die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen spezialisiert.
Mit diesem Report veröffentlicht das HWWA seine Analysen über Estland, Lettland
und Litauen, die Mitte Juni abgeschlossen wurden. Die Berichte des HWWA zu diesen
Ländern werden in Kürze auch in einem von der Bundesstelle für Außenhandelsinfor-
mation herausgegebenen Sammelband veröffentlicht, der alle in Auftrag gegebenen
Länderanalysen, auch die der anderen Institute, enthält. Für das Einverständnis des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie zur Vorabveröffentlichung als
HWWA-Report bedanken wir uns.
Dieser Report wurde in Teamarbeit erstellt. Andreas Polkowski (Lettland) und Peter
Plötz (Estland und Litauen) sind für die einzelnen Länderanalysen verantwortlich. Die
Projektleitung lag bei Andreas Polkowski. Dank gebührt Frau Christiane Brück und
Frau Juliane Winter für die kritische Durchsicht und wertvolle Hinweise sowie Frau
Sabina Ramonat für die Textgestaltung.
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In spite of the declining trend in the global economic situation in 2001, Estonia’s growth rate
suffered only a slight weakening, and its economy continued to show an upward trend. Though
external demand clearly lost its impetus over the year, domestic economic drive was strong
owing to lively investment activity. Under the influence of the economic dynamism, the situa-
tion in the employment sector brightened from the beginning of last year. The number of em-
ployed went up, for the first time since 1997. For the first time in four years, the stability-
oriented budget policy made a budget surplus possible, thus limiting the negative current ac-
count balance and the increase in foreign debts.
Compared to last year, Standard & Poor’s credit rating list of November 2001 and the one is-
sued by the Institutional Investor in March 2002 both gave an improved rating for Estonia. In
their annually revised "Index of Economic Freedom“, both the Heritage Foundation and the
Wall Street Journal attested Estonia a high degree of economic freedom. Among the 155 coun-
tries that were under evaluation in autumn 2001, Estonia managed to climb up to place four
after Hong Kong, Singapore and New Zealand. In 1999, Estonia reached place 22.
The rate of economic expansion is expected to slow down this year. However, as of 2003 it
should accelerate due to considerably improved foreign trade circumstances and a strong in-
crease in domestic demand. The trend towards price increases is expected to weaken. Under
constant economic dynamism, the situation on the labour market should improve, though at a
slow pace.
Membership negotiations with the European Union are progressing successfully, though the
pace of judiciary alignment needs to be stepped up. Estonia is considered a sure candidate for
admission to the EU. The number of supporters of EU membership is increasing. In spring
2002, almost 60% of the population were in favour of joining the EU.
Early in 2002, the centre-right coalition consisting of the Patriotic Union, the Progressive and
the Popular Parties under Premier Mart Laar fell apart following weeks of disintegration. The
former head of the Central Bank (1991-1995) and Finance Minister under Premier Laar –Siim
Kallas – succeeded as the Progressive Party leader heading the new government coalition. The
new partner was the Centre Party, whose populist leader, Edgar Savisaar, is still holding the of-
fice of Mayor in Tallinn, a post he has just recently acquired. The Progressive Party may be
considered to have a favourable approach towards the economy, whereas the Centre Party is10
settled rather within the leftish political scenery. The economic and foreign policy of this Gov-
ernment continues to strive for balanced growth as well as economic, political and military in-
tegration in the West. Increased attention is being paid to relations with Russia. Controversial
issues such as a change in income-tax rates – the Progressive Party intends to reduce taxes pro-
portionally from 26% to 20%, the Centre Party is in favour of progressive rates – will remain
untouched during this legislative period. During the forthcoming election campaign – parlia-
mentary elections will be held in March 2003 – these issues will no doubt appear on the
agenda. The reduction of social tensions is of utmost priority in the country's domestic policy.
The integration of inhabitants who did not have Estonian passports is well underway. The
OSCE, which has been supporting this process since 1992, saw its task as accomplished at the
end of 2001 and closed all three of its offices in Estonia.
Latvia
In 2001 the Latvian economy, which had already achieved a considerable growth rate in the
year 2000, improved on the previous year’s result significantly and thus recorded the highest
rate of economic growth not only in the Baltic region but also among the Central and Eastern
European transition countries. The high growth rate in 2001 is due to the strong domestic de-
mand and rising exports. What is more, the political stability that has been achieved (the gov-
ernment coalition under Berzins has been in power since April 2000) and the success of the
adjustment processes in the Latvian economy in connection with admission to the European
Union entry, had a positive effect.
Despite the strong economic growth, inflation in 2001 remained at a low level. However, the
budget target was just missed. A rising budgetary deficit is again expected in the current year,
in the run-up to the elections. With regard to the macro-economic stability which has already
been attained, the Latvian government seems to be in principle ready to move away from the
original goal of a balanced budget on the grounds of having to finance necessary reforms in the
run-up to admission to the European Union and NATO. The fact that this may lead to a dis-
agreement in the country's relations with the IMF is consciously taken into account.
The high rate of economic growth and the associated high domestic demand generate an in-
crease in imported goods, which leads to a threateningly high current account deficit. The cur-
rent account deficit of GDP in 2001 is almost comparable with that of the crisis year of 1998.
About 75% of the deficit was financed in 2001 by foreign direct investments and other long-
term assets.11
In July 2001 the Latvian government formulated a long-term economic programme, termed
“long-term economic strategy”, which sets out goals that should help Latvia to achieve more
prosperity in the future. According to the government programme, Latvia is to reach the Gross
Domestic Product per capita of the current EU-15 within the next 20-30 years. Admission to
the European Union and NATO are seen as important landmarks on the way there. At the end
of 2002 the negotiations with the European Union should be completed, and then from the Lat-
vian side there would be nothing to stand in the way of entry starting from 2004. After the Par-
liament of Latvia had agreed to a revision of the electoral law at the beginning of May 2002
and thus removed an important obstacle for the admission of the country into NATO, Riga
looks with expectation to the NATO summit in Prague in November 2002.
Lithuania
In 2001, the Lithuanian economy experienced a perceptible upward trend. Foreign trade per-
formance was remarkable, and intensive investments strengthened domestic demand. The la-
bour market, however, remained weak in spite of the general trend upwards. Price increases
remained moderate; the current account deficit continued to be reduced further.
Lithuania continued to hold on to the Currency Board. In early February 2002, the euro re-
placed the US dollar as the anchor currency. The March 2002 Credit Ranking List of the "In-
stitutional Investor“ comprising worldwide operating banks, investment banks and investment
funds put Lithuania further up in its assessment. Among 151 countries that were under evalua-
tion, Lithuania managed to reach place 58, narrowly behind Latvia and India. Its credit rating
rose to 46.3 (ideal credit worthiness: 100); just four years ago, it was 32.9. The index of eco-
nomic freedom published annually by the Heritage Foundation and the Wall Street Journal at-
tested Lithuania a very high degree of economic freedom, with impressive progress having
been made in an international comparison. Lithuania takes 29th place in the free market coun-
tries. In a comparison with the other former state-controlled economies, Lithuania is placed
second after Estonia.
The sustained growth dynamism and undiminished transition efforts should bring Lithuania
rapidly towards EU membership. In its fourth regular report of November 2001, the EU Com-
mission for the first time acknowledged Lithuania’s progress on its way towards joining the
EU, favourably assessing the country’s ability to resist competitive pressures and market forces
within the EU in the near future. Negotiations for membership were stepped up. Of the 31
points on the negotiation agenda, 28 were temporarily settled by June 2002. Lithuania hopes to
complete the membership negotiations successfully at the end of the year in order to join the12
first round of the EU's expansion. The government can count on unchanged wide support from
the population, half of it favouring membership, while approximately 25% reject the move.
On 20 June 2001, after only eight months in office, the minority government consisting of Lib-
erals, the New Union (Social-Liberals), the Centre Union and the Modern Christian Democrats
stepped down. The present government – the 12
th since the country’s independence – consists
of Social Democrats and the New Union under the leadership of Algirdas Brazauskas, who was
elected in 1988 as Head of Lithuania’s Communist Party; he voted for Lithuania’s independ-
ence on 11 March 1990 and held the office of President of State from 1993 to 1998. Economic,
political and military integration into the West still has upper priority. Great expectations are
set in the forthcoming NATO summit talks to be held in Prague in November 2002. Anything
but an irrevocable invitation to take up membership – even with strong opposition from Russia
– would come as an extreme disappointment. Market deregulation and final privatisation will
remain on the political agenda. Transparency while transferring state ownership into private
hands is to increase, political affinities towards private investors should no longer be decisive
factors. The reformation of the taxation system and provisions for old age initiated by the for-
mer government will continue, although the timing for these measures may be stretched out.
The prospects for economic growth in 2002 and 2003 are favourable: 4% this year and about
5% next year. Prices will rise moderately. The current account deficit is expected to increase.13
ESTLAND
Gesamteinschätzung
Trotz der verschlechterten Weltkonjunktur schwächte sich das Wachstum in Estland 2001 nur
leicht ab, die Wirtschaft befand sich weiter in einem kräftigen Aufschwung. Zwar hat die Au-
ßennachfrage im gesamten Jahr deutlich an Schwung verloren, doch die binnenwirtschaftlichen
Auftriebskräfte waren – gestützt durch eine lebhafte Investitionstätigkeit – kräftig. Unter dem
Einfluss der konjunkturellen Dynamik hat sich mit Beginn des letzten Jahres das Beschäfti-
gungsklima aufgehellt. Zum ersten Mal seit 1997 stieg die Zahl der Beschäftigten. Die stabili-
tätsorientierte Haushaltspolitik ermöglichte erstmals seit vier Jahren wieder einen Budgetüber-
schuss, begrenzte den negativen Saldo der Leistungsbilanz und die Erhöhung der Auslandsver-
schuldung. Die Länderbonitätsranglisten von Standard & Poor´s vom November 2001 sowie
des Institutional Investor vom März 2002 bewerten Estland mit einem gegenüber der Vorjah-
resanalyse verbesserten Ratingsatz. Die Heritage Foundation und das Wall Street Journal be-
scheinigten Estland mit ihrem jährlich neu ermittelten „Liberalitätsindex“ die Gewährung gro-
ßer ökonomischer Freiheiten. Unter 155 untersuchten Ländern kletterte Estland im Herbst 2001
auf Platz vier hinter Hongkong, Singapur und Neuseeland. 1999 belegte Estland in diesem
Ranking Platz 22.
Das konjunkturelle Expansionstempo wird sich in diesem Jahr verlangsamen, gewinnt aber
2003 bei einem deutlich verbesserten außenwirtschaftlichen Umfeld und einem kräftigen Zu-
wachs der Binnennachfrage an Fahrt. Die Preisauftriebstendenzen dürften abnehmen. Auf dem
Arbeitsmarkt wird sich die Lage im Zuge anhaltender konjunktureller Dynamik langsam weiter
verbessern.
Die Beitrittsverhandlungen mit der EU befinden sich nach wie vor auf einem sehr guten Weg,
wenngleich das Tempo der Rechtsangleichung verschärft werden sollte. Estland zählt aber zu
den sicheren Anwärtern bei der ersten Erweiterungsrunde der EU. Die Anzahl der Befürworter
eines EU-Beitritts im Lande steigt. Im Frühjahr 2002 unterstützten knapp 60% der Bevölke-
rung das Beitrittsbegehren.
Anfang des Jahres 2002 zerbrach die Mitte-Rechts-Koalition aus Vaterlands-, Reform- und
Volkspartei unter Premierminister Mart Laar nach wochenlangen Zerfallserscheinungen. Der
ehemalige Zentralbankchef (1991-1995) und Finanzminister im Kabinett Laar, Siim Kallas,
rückte als Vorsitzender der Reformpartei an die Spitze der neuen Regierungskoalition. Partner
ist die Zentrumspartei, deren populistischer Führer Edgar Savisaar das zuvor erworbene Bür-
germeisteramt in Tallinn aber weiter bekleidet. Gilt die Reformpartei als wirtschaftsfreundlich,14
ist die Zentrumspartei eher links des politischen Spektrums anzusiedeln. In der Wirtschafts-
und Außenpolitik hält auch diese Regierung am Ziel eines gleichgewichtigen Wachstums so-
wie der ökonomischen, politischen und militärischen Westintegration fest. Den Beziehungen
zu Russland wird mehr Beachtung geschenkt. Strittige Themen wie die Änderung der Ein-
kommensbesteuerung – die Reformpartei will den proportionalen Steuersatz von 26% auf 20%
senken, die Zentrumspartei die Sätze progressiv staffeln – werden in dieser Legislaturperiode
nicht angerührt. Im bevorstehenden Wahlkampf jedoch – die Parlamentswahlen finden im
März 2003 statt – werden sie die Diskussionen polarisieren. In der Innenpolitik hat der Abbau
gesellschaftlicher Spannungen oberste Priorität. Die Integration der Einwohner, die nicht die
estnische Staatsangehörigkeit besitzen, verläuft nach wie vor erfolgreich. Die OSZE, die diesen
Prozess seit 1992 förderte, sah ihre Aufgabe Ende 2001 als erfüllt an und schloss ihre drei Bü-
ros in Estland.
Wirtschaftsentwicklung
Die Konjunktur in Estland befand sich im Berichtszeitraum trotz des verschlechterten interna-
tionalen Umfeldes auf einem stabilen Aufwärtstrend. Die expansive Geldpolitik und der in der
2. Jahreshälfte 2001 stark gesunkene Rohölpreis stützten diesen Prozess. Die Zunahme von ge-
samtwirtschaftlicher Nachfrage und Produktion schwächte sich zwar im 2. und 3. Quartal 2001
saisonbereinigt leicht ab, zog dann aber wieder an. Im 1. Quartal 2002 sank das BIP gegenüber
der Vorperiode saisonbereinigt geringfügig. Im Jahresdurchschnitt 2001 erhöhte sich das BIP
gegenüber 2000 real um 5,4%. Die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte waren ausgeprägt;
sie konnten die deutlich schwächeren außenwirtschaftlichen Impulse weitgehend kompensie-
ren.
Während sich die Binnennachfrage um 6,1% erhöhte, verringerten sich die Exporte um 2,1%.
Der Anstieg des realen Wechselkurses betrug nur 2%, so dass sich die preisliche Wettbewerbs-
fähigkeit der estnischen Exportwirtschaft nur marginal verschlechterte. Hauptstütze der Kon-
junktur waren die Anlageinvestitionen, die in Erwartung des EU-Beitritts, dank günstiger Ab-
satz- und Ertragsaussichten, niedriger Fremdfinanzierungskosten und hoher Liquidität im Ban-
kensektor sowie steuerlich präferierter Eigenfinanzierung (aus Gewinnen; vgl. unten) deutlich
an Schwung gewannen (+17,2%). Der private Verbrauch, der im Jahr 2000 die stärksten
Wachstumsimpulse setzte, expandierte trotz hoher Einkommenszuwächse schwächer (3,4%).
Den Konsumenten wurde durch den verstärkten Preisauftrieb Kaufkraft entzogen. Auf Grund
des weiter verfolgten Sparkurses erhöhte sich der Staatsverbrauch nur um 0,3%. Die Importe
profitierten nur marginal von der markanten Ausdehnung der Binnennachfrage: Sie stiegen um
0,5%.15
Reales BIP, 1995-2002
1 Saisonbereinigte Quartalswerte Census-X-12-ARIMA-Verfahren. Jahresdurch-
schnitte auf Basis nichtsaisonbereinigter Werte, ebenso jährliche Veränderungs-
raten.
Quelle: Statistisches Amt Estland; eigene Berechnungen.
Die Investitionsquote stieg - auf Basis laufender Preise - um 2 Prozentpunkte auf 25,4%. Die
Anteile des privaten Konsums und des Staatsverbrauchs am BIP sanken jeweils um 1,1 Pro-
zentpunkte auf 56,6% bzw. 20,7%.
Unter dem weltweiten Ende des Booms in der Informationstechnologie litt auch die IT-
Branche in Estland, deren Produkte nach Veredelung reexportiert werden. Insgesamt hat die
Dynamik der Industrieproduktion spürbar nachgelassen. Der reale Produktionsanstieg des Ver-
arbeitenden Gewerbes (einschließlich Bergbau) schwächte sich auf 7,9% ab (2000: 16,8%).
Der Einzelhandelsumsatz stieg kräftig (13%). Die Dynamik im privaten Wohnungsbau blieb
dank hoher Einkommenszuwächse und günstiger Hypothekendarlehen (Anstieg: 38%) unver-
ändert hoch; die Bauwirtschaft weitete ihre Produktion um 5,5% aus (2000: +13,3%). Erstmals
seit Transformationsbeginn meldet die Landwirtschaft keine Verluste; die Agrarproduktion er-
höhte sich um 4,0%.
In diesem Jahr bleiben Binnen- und Außennachfrage aufwärts gerichtet, aber verhaltener als
2001. Die privaten Haushalte werden bei leichter Besserung am Arbeitsmarkt und geringfügig
nachlassendem Preisauftrieb die Konsumausgaben moderat erhöhen. Die Investitionsneigung
wird zum einen durch die günstigen Finanzierungsbedingungen, zum anderen durch die mittel-
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res, wie erwartet, leicht anheben, wird dies zwar auf den estnischen Geld- und Kapitalmarkt
durchschlagen, die Investitionstätigkeit aber nur wenig hemmen. Die staatlichen Konsum- wie
Investitionsausgaben, die in den letzten Jahren unter dem Sparkurs nur moderat stiegen, wer-
den mit Blick auf überfällige Strukturanpassungen erhöht. Der Aufschwung in der EU wird die
Exporte im 2. Halbjahr stimulieren. Die für den Prognosezeitraum unterstellte leichte effektive
reale Aufwertung des Euro wird angesichts des Currency-Board mit der Bindung der EEK an
den Euro sowie der regionalen Außenhandelsstruktur Estlands nur geringe Auswirkungen auf
Ex- und Importe haben. Alles in allem bleibt der Aufwärtstrend intakt. Das BIP wird in diesem
Jahr unter der Annahme eines EU-Wachstums von 1,4% mit einer Rate von 4,5%, im Jahr
2003 mit einer Rate von 5,5% aufwärts gerichtet sein.
Staatshaushalt und monetäre Indikatoren
Stark expansiv ausgerichtet war die Geldpolitik. Sie reagierte mit geringer zeitlicher Verzöge-
rung auf die Zinssenkungen im Euroraum. Der Abstand zwischen dem Zinsniveau im Euro-
raum und in Estland verringerte sich auf einen „All-Zeit-Tiefstand“. Im Jahresdurchschnitt
sanken die Finanzierungskosten für langfristige Kredite um knapp 2 Prozentpunkte auf den
niedrigsten Stand seit Transformationsbeginn. Die Kredite expandierten kräftig und erreichten
2001 mit einem Anteil von 42,6% am BIP ihr bislang größtes Volumen. Die Finanzierungs-
kosten für Konsumenten- und Hypothekenkredite erhöhten sich allerdings zu Jahresbeginn an-
gesichts gestiegener Ausleihrisiken. Auch in diesem Jahr wirkt die Geldpolitik insgesamt noch
expansiv.
Weil das gesamtwirtschaftliche Wachstum 2001 höher ausfiel als prognostiziert, übertrafen die
Budgeteinnahmen die geplanten marginal (3,2%). Fortschritte bei der Effizienzsteigerung der
Steuerverwaltung, vor allem bei der Erhebung der Verbrauchssteuern, dürften hierfür nur von
kleiner Bedeutung gewesen sein. Da die Zentralregierung – im Gegensatz zu den Kommunen –
strenge Ausgabendisziplin wahrte, war das zurückliegende Fiskaljahr mit Blick auf die Konso-
lidierungspolitik erfolgreich. Erstmals seit 1997 wurde ein gesamtstaatlicher Einnahmeüber-
schuss erzielt, der sich auf 0,4% des BIP belief. Der zentrale Haushalt schloss mit einem Ein-
nahmeüberschuss in Höhe von 1,1% des BIP, die Etats der Kommunalverwaltungen schlossen
mit einem negativen Saldo (-0,6% des BIP).
Auch für 2002 wurde in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Vorgabe ein ausgeglichener
Haushalt verabschiedet. Das Budget der Zentralregierung steigt gegenüber 2001 um 11,2% auf
33,13 Mrd. EEK. Der Verteidigungsetat wurde auf die von der NATO für Beitrittskandidaten
vorgegebenen Größe von 2% des BIP erhöht (2,04 Mrd. EEK). Gegenüber dem Haushalt 200117
erhöhen sich u.a. die Ausgaben für das Kindergeld (79 Mio. EEK), für die Besoldung der Leh-
rer (200 Mio. EEK) sowie die Subventionsleistungen an Unternehmen und die Landwirtschaft
(79 Mio. EEK). Die Zuweisungen an die Kommunen sinken. Im Rahmen der Harmonisierung
estnischer Steuersätze mit denen der EU werden zum 1. Juli 2002 die Verbrauchssteuern für
Zigaretten angehoben. Einige wenige Güter und/oder Dienste werden 2002 mit Mehrwertsteuer
belastet, einige freigestellt. Die Steuerbefreiung staatlicher Renten wurde mit Jahresbeginn
2002 zwar aufgehoben, jedoch ein jährlicher Freibetrag von 36.000 EEK gewährt. Bei einer
durchschnittlichen Rentenhöhe von rd. 20.000 EEK p.a. dürfte die Mehrheit der Altersrentner
keine Einkommenssteuer zahlen.
Anfang Juni 2002 billigte das Parlament einen Nachtragshaushalt in Höhe von 410 Mio. EEK.
Knapp 100 Mio. EEK werden für die Finanzierung der zum 1. Juli angehobenen Altersrenten,
die restlichen Mittel für die Umsetzung der wichtigsten Koalitionsvereinbarungen benötigt
(u.a. Transfers an Gebietskörperschaften, Schulspeisung, Polizeipensionen).
Um die Reform des kostenintensiven, schwerfälligen und ineffizienten Verwaltungssystems ist
es zu erbitterten Auseinandersetzungen gekommen. Nach einem Kabinettsentscheid Anfang
März 2002 soll die Anzahl der Gebietskörperschaften von gegenwärtig 247 - jeweils mit eige-
nem Haushalt und eigener Finanzverwaltung - nunmehr doch auf 108 verringert werden. Die
Reform soll nach der im Oktober diesen Jahres stattfindenden Kommunalwahl beginnen. Pro
Einwohner sollen die zusammengeführten Gebietskörperschaften 370 EEK (300 EEK zweck-
gebunden für Investitionen) als einmalige Subvention aus dem Zentralhaushalt erhalten.
Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Jahresdurchschnitt 2001 gegenüber 2000 auf
5,8% erhöht. Der Preisschub auf der Verbraucherstufe war vor allem im 1. Halbjahr ausge-
prägt. Mineralöl- und Nahrungsmittelpreise schnellten - letztere ausgelöst durch die Tierseu-
chen in Westeuropa - in die Höhe. Die gestiegene ausländische Nachfrage nach Milchproduk-
ten, u.a. ermöglicht durch eine EU-Einfuhrquotenerhöhung, traf auf ein begrenztes Angebot. In
der 2. Jahreshälfte hat sich der Verbraucherpreisanstieg im Gefolge nachgebender Ölnotierun-
gen und rückläufiger Preise für Nahrungsgüter spürbar verlangsamt. Auf Grund der hohen Ge-
wichtung der Nahrungsmittel im Konsumgüterwarenkorb sind knapp 40% des Inflationsan-
stiegs im gesamten Jahr 2001 auf die Beschleunigung der Preise für Nahrungsmittel zurückzu-
führen. Die administrierten Preise (Anteil der preisregulierten Produkte im Konsumgüterwa-
renkorb: 15%) zogen besonders stark an. Die Strompreise stiegen um 26%, die Tarife für öf-
fentliche Verkehrsmittel und Fernwärme wurden spürbar heraufgesetzt. Alles in allem verur-
sachten die administrierten Preise einen Inflationsanstieg von 1,7%. Im Gefolge deutlich rück-
läufiger Außennachfrage im 2. Halbjahr 2001 und sinkender Ölpreise verringerte sich der An-
stieg der Produzentenpreise. Sie stiegen im Jahresverlauf um 4,4% (2000: 4,9%); gegen Jah-
resende sanken sie sogar.18
Die Verringerung der Preisauftriebstendenzen hielt im 1. Halbjahr 2002 nicht an. In den ersten
vier Monaten 2002 stiegen die Konsumgüterpreise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
4,6%. Nahrungsmittelpreise erhöhten sich zu Jahresbeginn markant (Gemüse: 30%). Diverse
administrierte Preise wurden angehoben (Erdgas: 14,5%, Fernwärme in Tallinn: 8,6%, Tele-
fongrundgebühren: 32%, Grundsteuer: über 100%, Wasser- und Abwassergebühren in Tallinn:
5,7%). Die Erhöhung der Stromtarife zum 1. April blieb auf Druck der Regierung Kallas´ al-
lerdings deutlich unterhalb der ursprünglich vorgesehen 30%. Im Juli wird die Tabaksteuer um
6% heraufgesetzt. Alles in allem dürfte die jahresdurchschnittliche Teuerungsrate (Konsum-
güterpreise) 2002 5,6%, 2003 4,6% betragen. Auf die Anhebung der regulierten Preise dürften
1-2 Prozentpunkte der diesjährigen Inflationsrate entfallen.
Arbeitsmarkt und soziale Lage
Erstmals seit 1997 hat sich im Zuge der anhaltenden Wachstumsdynamik sowie der entschlos-
sen verfolgten liberalen Arbeitsmarktpolitik die Zahl der Beschäftigten erhöht. Sie stieg im
Jahresdurchschnitt um 0,9% auf 577.700; die Zahl der Arbeitlosen sank um 6,4% auf 83.100.
Im 1. Quartal 2002 hellte sich das Beschäftigungsklima weiter auf. Im Vergleich zur Vorjah-
resperiode stieg die Zahl der Beschäftigten um 2%, die Zahl der Arbeitslosen ging um 21,6%
auf 72.600 zurück und die Arbeitslosenquote sank um 2,9 Prozentpunkte auf 11,2%, den nied-
rigsten Stand seit dem 4. Quartal 1998. Die Jugendarbeitslosigkeit sank besonders kräftig
(17,2% nach 25,2% in der Vorjahresperiode).
Zum 1. Januar 2002 trat das Arbeitslosenversicherungsgesetz in Kraft. Wurde das Arbeitslo-
sengeld bislang bis zu einer Höchstdauer von 270 Tagen (bis September 2000: 180 Tage) ge-
zahlt, wird es nunmehr maximal für ein Jahr gewährt. In den ersten 100 Tagen erhält der Ar-
beitslose die Hälfte  seines letzten Einkommens, danach 40%. Der Beitragssatz beträgt 1,5%
des Einkommens. Der Arbeitnehmeranteil beläuft sich auf zwei Drittel, der Arbeitgeberanteil
auf ein Drittel.
Trotz des nicht ausgelasteten Arbeitsmarktes ist der Lohnauftrieb unverändert hoch, und die
Lohnstückkosten steigen. Real dürften sich die Arbeitnehmerentgelte 2001 um rd. 7,5% erhöht
haben. Der durchschnittliche Monatslohn stieg um etwa 13% auf rd. 5.510 EEK. Der Lohnauf-
trieb hielt auch im 1. Quartal 2002 an (12,2% gegenüber der Vorjahresperiode). Dabei hat sich
die sektorale Lohndifferenzierung erhöht. Im Bereich der Informationstechnologie werden die
höchsten Monatsgehälter gezahlt (4. Quartal 2001: 17.943 EEK), Arbeitskräfte in der Land-
und Forstwirtschaft werden hingegen erheblich geringer entlohnt (4.162 EEK). Der monatliche
Mindestlohn, den etwa 15% bis 20% der abhängig Beschäftigten beziehen, wurde zu Beginn19
des Berichtszeitraums um knapp 15% auf 1.600 EEK angehoben. Damit beläuft er sich auf rd.
30% des Durchschnittslohnes. Im Sommer 2001 verständigten sich Regierung, Arbeitgeber und
–nehmer, den Mindestlohn innerhalb von fünf Jahren sukzessiv auf 40% des Durchschnitts-
lohns anzuheben. Mit Beginn des Jahres 2002 wurde er auf 1.850 EEK festgesetzt.
Die Altersrente, die rd. 370.000 Personen beziehen, wurde 2001 um 3,3% auf durchschnittlich
1.583 EEK angehoben. Im 1. Quartal 2002 stieg sie gegenüber der Vorjahresperiode um 4,1%.
Damit beträgt sie nunmehr nur noch 28,8% des Durchschnittslohns. Die diesjährigen Renten-
anpassungen erfolgten bislang – wie von der Vorgängerregierung beschlossen – indexiert. Die
Erhöhung zum 1. Juli wird mit Hilfe der in einem Nachtragshaushalt bereitgestellten Mittel fi-
nanziert (vgl. oben). Gemäß Koalitionsvertrag soll die Durchschnittsrente auf 40% des durch-
schnittlichen Lohnes angehoben werden, d.h. sie müsste - bemessen an der gegenwärtigen
Lohnhöhe - auf rd. 2.400 EEK steigen. Dafür fehlen aber die finanziellen Voraussetzungen.
Familien mit mehreren Kindern werden besser gestellt. Zum Jahresbeginn 2002 wurde das mo-
natliche Kindergeld ab dem 2. Kind von 225 EEK auf 300 EEK erhöht; die Transferleistung für
das 1. Kind beträgt unverändert 155 EEK. Das noch von der alten Regierung beschlossene
Förderprogramm für Studierende, das zum 1. September 2002 in Kraft treten sollte, wird aus
Kostengründen nicht umgesetzt. Danach sollten Studenten ein Stipendium von maximal
1.300 EEK monatlich erhalten.
Die signifikante Erhöhung der realen Durchschnittseinkommen in den letzten Jahren, die be-
eindruckende Wirtschaftsdynamik und Integration in die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung, die
rasche Modernisierung sowie die bevorstehende Aufnahme in die EU dürfen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die sozialen Spannungen gewachsen sind. Vor allem Bewohner ländli-
cher Gebiete, ältere Menschen, Arbeitslose und die starke russischsprachige Minderheit zählen
zu den sozialen Verlierern des Transformationsprozesses. Das Durchschnittseinkommen ist in
den ländlichen Gebieten um rd. 40% niedriger als in den Ballungszentren. Die Arbeitslosen-
unterstützung ist gering, ein Großteil der Arbeitslosen ist von ihr ausgeschlossen. Die durch-
schnittliche Altersrente beträgt nur das 1,2-fache der – staatlich definierten – Armutsgrenze,
der Abstand zur Höhe der Durchschnittslöhne steigt von Jahr zu Jahr. So mag die Wahl des
dem linken Parteienspektrums zuzurechnenden Arnold Rüütel im Herbst letzten Jahres zum
Präsidenten eine Reaktion auf den liberalen wirtschaftspolitischen Kurs gewesen sein, der sozi-
ale Fragen weitgehend ausklammerte. Es mehren sich die Zeichen, dass in Zukunft die Gewin-
ner des Transformationsprozesses den Verlierern höhere Kompensationen zahlen müssen.20
Außenwirtschaft
Der Außenhandelsverlauf stand im Zeichen der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Während
sich die Konjunktur in der EU im Jahresverlauf 2001 stark abkühlte - im 4. Quartal sank das
reale BIP sogar - , schwächte sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den MOE-Staaten
(mit Ausnahme Polens) vergleichsweise wenig ab. Die Ausfuhr Estlands hat im 1. Halbjahr
2001 im Periodenvergleich zwar kräftig an Fahrt verloren, erhöhte sich aber immer noch um
29%. Der Einfuhranstieg belief sich auf 21,3% (Spezialhandel). Im 2. Halbjahr wurden die Im-
pulse aus dem westeuropäischen Ausland markant schwächer, die Nachfrage aus den MOE-
Staaten zog an. Die Exporte insgesamt sanken im Vergleich zur Vorjahresperiode um 11,0%,
in die EU um 23,4%. Diese Entwicklung setzte sich im 1. Quartal 2002 fort. Die estnischen
Ausfuhren gingen insgesamt gegenüber dem 1. Quartal 2001 um 19,6% zurück, in die EU so-
gar um 24,1%. Die gesamten estnischen Einfuhren sanken im 2. Halbjahr 2001 gegenüber der
Vorjahresperiode um 10,5%, aus der EU um 12,4%. Die rückläufige Importentwicklung setzte
sich im 1. Quartal 2002 fort (-11,2%); die Bezüge aus der EU blieben nahezu konstant.
Im Jahresdurchschnitt 2001 errechnet sich für die Exporte eine Anstiegsrate in Höhe von 7,3%,
für die Importe von 3,9%. Der negative Außenbeitrag sank um 6,0% auf unter 1 Mrd. USD.
Die Lieferungen in die EU sanken im Jahresdurchschnitt 2001 um 2,6%, so dass die estnische
Exportwirtschaft in den EU-Ländern nur noch knapp 70% ihrer Exporterlöse realisierte (2000:
76,5%). Finnland und Schweden bleiben mit Abstand die wichtigsten Kunden der estnischen
Exportwirtschaft; 47,9% der gesamten estnischen Ausfuhren wurden dort abgesetzt (2000:
52,8%). Die Ausfuhren nach Deutschland sanken um 12,5%, so dass Estland auf dem deut-
schen Markt nur noch 6,9% seiner Exporterlöse realisierte (2000: 8,5%). Die Exporte in die
MOE-Staaten stiegen um 14,7%. Der Bedeutungsrückgang des GUS-Marktes setzte sich nicht
fort, obwohl der Zugang zum russischen Markt durch politisch determinierte tarifäre Barrieren
behindert bleibt. Seit 1995 belegt Russland große Teile estnischer Lieferungen mit dem dop-
pelten Zolltarif. Diese Diskriminierung wird eventuell bei weiteren Fortschritten der estnisch-
russischen Annäherung, spätestens mit dem Beitritt Russlands zur WTO aufgehoben werden.
Die Einkäufe in der EU sanken 2001 um 6,2%, so dass nur noch 56,5% aller von Estland im
vergangenen Jahr importierten Waren aus diesem Wirtschaftsraum stammten (2000: 62,6%).
Die Bezüge aus Schweden und Finnland brachen ein (-24,0%); der Anteil beider Länder an den
Gesamteinfuhren Estlands verringerte sich auf 27,3% (2000: 37,2%). Vor allem der markante
Rückgang der Maschinen- und Ausrüstungsgüterimporte aus beiden Ländern (-50,5%) ist Aus-
druck des weltweiten Nachfrageeinbruchs nach IT-Produkten. Ein Großteil dieser Einfuhrgüter
sind Vorprodukte, die nach arbeitsintensiver Veredelung reexportiert werden (Reexportquote
der Maschinen- und Ausrüstungslieferungen Estlands: über 80%). Die Importe aus Deutsch-21
land stiegen um knapp 20%, die aus den MOE-Staaten um 35,5%. Als Lieferant bleibt die Po-
sition der GUS seit Jahren in etwa stabil: 11% aller importierten Güter stammten 2001 aus die-
ser Region.
Lebensmittel spielen im Ausfuhrsegment Estlands wieder eine etwas stärkere Rolle, da zum ei-
nen neue Märkte gewonnen, zum anderen Märkte zurückerobert werden konnten. Die Nah-
rungsgüterindustrie konnte die Lieferungen in die EU auf Grund aufgestockter Exportquoten
erhöhen und die Ausfuhreinbußen, die sie 1999 auf dem russischen Markt hinnehmen musste,
auf Grund des dortigen markanten privaten Konsumanstiegs (9%) und der deutlichen Real-
lohnerhöhungen ausgleichen. Die Exporteinnahmen aus Nahrungsgüterlieferungen nach Russ-
land stiegen um 87%. Ab 1. Juli 2002 sollen - auf Vorschlag der EU-Kommission - alle im Ag-
rarsektor noch bestehenden tarifären Handelsschranken zwischen Estland und der EU aufgeho-
ben werden. Alle noch bestehenden Wertzölle, z.B. auf Obst, Gemüse, Saft und Lammfleisch
werden beseitigt, alle anderen Agrareinfuhren aus Estland (z.B. Getreide, Rindfleisch, Milch-
produkte, Eier) bleiben innerhalb der bestehenden Kontingente zollfrei.
60% der Einfuhrausweitung des vergangenen Jahres gehen auf die kräftige Zunahme der Im-
porte von Transportausrüstungen zurück (+33,8%). Der Anteil der Transportausrüstungen an
den Gesamtimporten erhöhte sich um 2 Prozentpunkte auf 8,9%. Maschinen- und Anlagenim-
porte, die 2000 um knapp 80% expandierten und deren Anteil an den gesamten estnischen Im-
porten sprunghaft von rd. 30% 1999 auf beinahe 40% gestiegen war, sanken 2001 um 9,6%.
Mit einem Einfuhranteil von 33,5% bleibt diese Gütergruppe aber mit deutlichem Abstand vor
den Transportausrüstungen die bedeutsamste Importgruppe.
Das Defizit der Waren- und Dienstleistungsbilanz betrug 4,2% des BIP. Gemessen an der ge-
samtwirtschaftlichen Produktion war dies seit 1993 der kleinste Negativsaldo. Das Handelsbi-
lanzdefizit stieg  2001 geringfügig auf 13,8 Mrd. EEK (+2,3%), die Bilanz der Erwerbs- und
Vermögenseinkommen schloss mit einem Defizit von 5,1  Mrd. EEK (+47,1%). Trotz positiver
Dienstleistungsbilanz (9,8 Mrd. EEK; +7%), die über 70% des Handelsbilanzdefizits deckt,
und des Aktivsaldos der laufenden Übertragungen (2,9 Mrd. EEK; +25,1%), belief sich das
Leistungsbilanzdefizit auf 6,2 Mrd. EEK. Dies entspricht 6,5% des BIP (2000: -6,4%).
Die Kapitalverkehrsbilanz war positiv und belief sich auf 5,3 Mrd. EEK (2000: 7,5 Mrd. EEK).
Seit 1993 bewegten sich die Überschüsse der Kapitalverkehrsbilanz zwischen 17,1% (1997)
und 5,6% (2001) des BIP, so dass sich Estland in einer komfortablen Liquiditätssituation be-
findet. Der Bilanzüberschuss der Direktinvestitionen stieg 2001 um 9,1% auf 6,1 Mrd. EEK.
Damit wurde das Leistungsbilanzdefizit fast vollständig finanziert. Die ausländischen Direkt-
investitionen (ADI) in Estland erhöhten sich um 40,8% auf die Rekordsumme von 9,4 Mrd.
EEK. Auf Grund der streng marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftspolitik, der ausgewo-22
genen Geld- und Fiskalpolitik sowie des sehr hohen Integrationsniveaus konzentrieren sich auf
Estland die höchsten Pro-Kopf-Zuflüsse an ADI unter allen MOE-Staaten. Im Zeitraum 1993
bis 2001 betrug der jahresdurchschnittliche Zustrom der ADI knapp 8% des BIP. Der Umfang
der von ausländischen juristischen Personen reinvestierten Gewinne stieg 2001 sprunghaft um
108,3% auf 3,8 Mrd. EEK. Mit der Einführung einer reinen Gewinnausschüttungssteuer und
der Freistellung thesaurierter Gewinne von der Besteuerung gemäß dem zu Jahresbeginn 2000
in Kraft getretenen neuen Einkommenssteuerrecht erhöhten sich die Reinvestitionen markant
(1998 wurden nur 0,4 Mrd. EEK, 1999 0,7 Mrd. EEK reinvestiert). Der Gesetzgeber hat bis-
lang sein Ziel erreicht, die Investitionstätigkeit zu steigern und die Attraktivität Estlands für
ausländische Direktinvestitionen weiter zu erhöhen. In der Steuerbefreiung thesaurierter Ge-
winne erkennt die EU allerdings eine Subventionspolitik, die - von der EU abgelehnte - Steu-
eroasen schafft. Deshalb fordert sie die Rücknahme dieser Regelung, Estland lehnt ab.
Ausländische Direktinvestitionen, 1995-2001, in Mio. EEK
Quelle: Statistisches Amt Estland; eigene Berechnungen.
Die Hälfte der ADI in Estland stammte 2001 aus Finnland und Schweden (2000: 78,9%),
knapp 15% aus den USA. Deutsche Investoren haben auch im vergangenen Jahr in Estland
kaum investiert. Wie auch 2000 engagierte sich das Ausland verstärkt im Finanzsektor. In die-
sen Bereich flossen 24% der ADI, in den Energiesektor 21,5%, in das Verarbeitende Gewerbe
14,6%.
Estland stellt verstärkt Risikokapital für ADI bereit. Vor allem ausländische Unternehmen
dürften sich über ihre estnischen Töchter engagieren. Im letzten Jahr flossen 3,2 Mrd. EEK
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Privatisierung des Energiesektors
Das Energiekapitel des Acquis wurde mittlerweile von allen Beitrittskandidaten der ersten Er-
weiterungsrunde vorläufig geschlossen, mit Ausnahme Estlands (Stand Mitte Juni 2002). Ähn-
lich wie der litauische ist auch der estnische Energiesektor durch Besonderheiten geprägt.
Während das Kernkraftwerk Ignalina, das rd. 70% der in Litauen erzeugten Elektroenergie lie-
fert, nach Ansicht der EU ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt, verursacht die estnische Stro-
merzeugung, die zu rd. 90% auf der Verbrennung einheimischen Ölschiefers basiert, hohe ex-
terne Kosten. Der Abbau und die Verstromung des Ölschiefers führen zu erheblichen Umwelt-
belastungen, der Wirkungsgrad von Ölschiefer zum Zwecke der Stromerzeugung ist zudem ge-
ring. Andererseits kommt eine rasche Reduzierung des Ölschieferverbrauchs für Estland aus ö-
konomischen, sozialen, regionalen und politischen Gründen kaum in Frage, da zum einen der
Ölschiefer eine sichere Energiequelle ist, der zum anderen in der Nordost-Region konzentriert
ist, in der die Arbeitslosigkeit besonders ausgeprägt (1. Quartal 2002: 19,2% gegenüber 11,2%
landesweit) und in der der Anteil der russischen Bevölkerung sehr hoch ist.
Mitte/Ende letzten Jahres schienen die Weichen für einen erfolgreichen Beginn der Entstaatli-
chung und Modernisierung im Bereich des Elektroenergiemarktes gestellt. Eine - zumindest
teilweise Öffnung - des Strommarktes wurde angestrebt. Nach sechsjährigen Verhandlungen
sollten 49% der Anteile an beiden Ölschieferkraftwerken in der Narva-Region (Eesti EJ und
Balti EJ), die 93% der estnischen Elektroenergie erzeugen, an das US-amerikanische Unter-
nehmen NRG Energy als strategischem Investor verkauft werden. Im Zuge der Übereinkunft
sollten der Anteil in Höhe von 51%, den beide Energieproduzenten an dem Ölschieferbergbau-
unternehmen AS Eesti Polevkivi halten, an NRG Energy übertragen werden. Die staatliche
Holdinggesellschaft Eesti Energia, Mehrheitsaktionär der beiden Stromproduzenten, sollte für
15 Jahre eine festgelegte Strommenge von den Narva-Kraftwerken abnehmen. Nur für den ü-
ber die garantierte Abnahmemenge hinaus gehenden Strombedarf, den Importeure und unab-
hängige Stromerzeuger anbieten sollten, sollte Wettbewerb herrschen. In diesem „Poolsystem“
sollte ein unabhängiger Marktoperator zwischen den Marktteilnehmern vermitteln.
Der damalige Staatspräsidenten Lennart Meri, die parlamentarische Opposition sowie Umwelt-
verbände waren aus unterschiedlichen Gründen gegen dieses Abkommen. U.a. wurde darauf
verwiesen, dass durch die garantierten Abnahmemengen die Monopolstellung des Ölschiefers
bei der Stromerzeugung zementiert wird, ein starker Anstieg der Strompreise sei unvermeid-
lich. Die damalige Regierungskoalition unter Ministerpräsident Mart Laar war eine vehemente
Verfechterin dieser Vereinbarungen. Sie verwies auf die negativen außenpolitischen Folgen,
die Estland bei einem Ausstieg aus dem Vertragswerk drohen.24
Der endgültige Vertragsabschluss scheiterte zu Beginn diesen Jahres daran, dass NRG Energy
die Finanzierung in Höhe von rd. 255 Mio. USD, die für den Kaufpreis und die Modernisie-
rung der beiden Ölschieferkraftwerke vorgesehen waren, nicht sichern konnte. Potenzielle
Kreditgeber forderten deshalb von Estland eine Garantiezusage. Die wurde nicht gewährt.
Stattdessen wurden die Verhandlungen am 8. Januar 2002 abgebrochen; am selben Tag trat der
Premierminister zurück.
Der Zeitpunkt der Privatisierung der Energieunternehmen und die Einführung von Wettbewerb
im Strommarkt ist gegenwärtig wieder völlig ungewiss. Soll Ölschiefer dauerhaft wettbewerbs-
fähig bleiben, so muss sein Preis wegen der geringen Umwandlungseffizienz sowie infolge der
bei der Verbrennung anfallenden Asche, die Schwermetalle und andere Schadstoffe enthält,
unter dem Kohlepreis liegen. Unabhängig davon müssen die SO2- und CO2-Emissionen durch
moderne Verbrennungstechniken deutlich reduziert werden. Da die Wettbewerbsfähigkeit des
Ölschiefers primär von den politischen Rahmenbedingungen determiniert wird, erscheint nach
dem Scheitern der sich über sechs Jahre hinziehenden Verhandlungen mit NRG Energy die
Gewinnung anderer privater Investoren bei gleichzeitiger Einführung des uneingeschränkten
Wettbewerbs eher unwahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund muss Eesti Energia zunächst
seine Ertragssituation - seit drei Jahren meldet das Monopolunternehmen Verluste - verbessern,
um für einen strategischen Investor attraktiver zu werden. Mit einem Kredit in Höhe von knapp
230 Mio. USD, der Ende diesen Jahres von der EBRD gewährt werden soll, sollen die drän-
gendsten Modernisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen finanziert werden.
Mit dem EU-Beitritt wird Estland gezwungen, sich auf den Zeitpunkt für die Öffnung seines
Energiemarktes festzulegen. Bei uneingeschränkter Marktöffnung dürften Stromimporte die
Inlandserzeugung auf Ölschieferbasis rasch aus dem Markt drängen. Die wirtschaftlichen und
sozialen Folgen kann Estland zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht tragen. Deshalb hofft Estland
auf eine Ausnahmeregelung der EU, nach der es zumindest bis 2015 seinen Strombedarf pri-
mär aus Ölschieferkraftwerken decken darf.
PETER PLÖTZ25
Gesamtwirtschaftliche Indikatoren Estlands
Fläche: 45,227Tsd. km2; Bevölkerung: 1,361 Mio. (1.1.2002)
Einheit 1997 1998 1999 2000 2001* 2002**
Wirtschaftsleistung
Bruttoinlandsprodukt
BIP, nominal Mrd. EEK 64,045 73,538 76,327 85,436 95,275 101,944
BIP, nominal Mrd. USD 4,614 5,228 5,194 5,031 5,451 5,892
BIP, real Veränd. gg. Vorj., % 10,4 5,0 -0,7 6,9 5,4 4,5
BIP pro Kopf USD
Amtl. Wechselkurs
1 3156 3596 3593 3667 3988 4311




3 94,2 99,0 98,3 105,0 110,7
Industrie Index 1991=100
3 61,0 63,5 61,4 71,8 77,4
Produktionsentwicklung, real
Industrie Veränd. gg. Vorj., % 18,1 6,5 -2,6 16,8 7,9
Landwirtschaft
4 Veränd. gg. Vorj., % -1,5 -1,3 -1,4 -3,2 4,0
Bauwesen Veränd. gg. Vorj., % 15,7 21,5 -15,8 13,3 5,5
Struktur lt. VGR
Industrie
5 % des BIP 19,0 19,1 19,9 22,3 22,2
Landwirtschaft
4 % des BIP 6,0 5,6 5,7 6,4 6,3
Bauwesen % des BIP 5,2 5,8 5,4 5,8 5,8
Dienstleistungen % des BIP 69,8 69,5 69,0 65,5 65,7
Anteil des Privatsektors % des BIP 70 70 75 75 75
3
Anteil des Privatsektors % der Industrieprod. . . . .




gg. Vorj., % 17,5 11,3 -15,2 1,8 17,2
Investitionsquote lt. VGR % des BIP 27,9 29,7 25,1 23,4 25,4 25,2
Zufluss von Direktinvest., netto
Zahlungsbilanzangaben Mio. USD 128,3 568,1 218,3 329,9 349,7
  darunter aus Deutschland
6 Mio. EUR
15 559 1 0 - 3
Arbeitsmarkt
Beschäftigte, ges., JD Tsd. Personen
7 617,2 606,5 579,3 572,5 577,7 575,0
8
  Männer Tsd. Personen
9 338,8 330,7 316,0 313,8 317,1 294,6
8
  Frauen Tsd. Personen
9 309,5 309,5 298,0 294,8 297,7 280,4
8
  in der Industrie
5 % d. Besch. 27,5 27,5 25,4 26,5 26,2
  im Staatssektor % d. Besch. 31,4 30,7 30,9 28,6 28,0
Arbeitslosenquote, ges., JE %, registrierte 3,6 4,0 5,2 5,9 6,1
%, nach ILO-Def. 9,8 10,2 13,0 13,9 11,9 11,2
8
  Männer, JD %, nach ILO-Def. 10,1 10,8 13,6 14,6 13,0
  Frauen, JD %, nach ILO-Def. 9,2 8,9 11,0 12,7 12,3
Geldmengen- und Preisentwicklung
Geldmenge M2, JE Veränd. gg. Vorj., % 41,0 1,8 23,6 28,5 20,2
Zinssatz, jährl., JD %, 3-M.-Geldmarktsatz 8,6 13,9 7,8 5,7 5,3
Realzins (PPI, lfd. Jahr), JD %, jährl., aufg. Kredite 9,0 12,3 9,8 3,5 3,8
Inflationsrate
  Konsumgüterpreise, JD Veränd. gg. Vorj., % 11,2 8,2 3,3 4,0 5,8 5,0
  Konsumgüterpreise, JE Veränd. gg. Vorj., % 12,5 6,5 3,9 5,0 4,2
  Industriegüterpreise, JD Veränd. gg. Vorj., % 8,8 4,2 -1,2 4,9 4,426
Einkommen und Verbrauch
Bruttolöhne, nominal, JD Veränd. gg. Vorj., % 19,7 15,5 10,4 10,5 13,0
Nettolöhne, real, JD Veränd. gg. Vorj., % 7,4 9,7 9,6 8,1 7,5
Privater Verbrauch, real lt. VGR Veränd. gg. Vorj., % 8,9 5,4 -0,8 8,0 3,4
Einzelhandelsumsatz, real Veränd. gg. Vorj., % 12 6 4 12 13
Sparquote (priv. Haushalte) % des verf. Eink. 6,2 6,8 4,3 4,8 6,0
Lebensstandard
Monatslohn, JD USD,
  brutto Amtl. Wechselkurs 257,4
10 285,9 302,1 289,0 315,3
2
  brutto Kaufkraftparität
11 654,2 652,3 702,5 755,0
2
Mindestlohn/Durchschn.-lohn % 24,4 27,4 28,4 28,5 29,0
2
Altersrente/Durchschn.-lohn % 31,1 31,0 34,8 31,2 28,7
2
Öffentliche Haushalte (kons.)
Einnahmen Mio. EEK 25989,5 27979,7 27130,2 30729,0 34897 3313
12
Ausgaben Mio. EEK 24579,8 28219,4 30670,2 31330,6 34501 3313
12
Budgetsaldo Mio. EEK 1409,7 -239,7 -3540,0 -601,6 396 0
Budgetsaldo % des BIP +2,2 -0,3 -4,6 -0,7 +0,4 0




Export Mio. USD 2129,7 2510,7 2407,5 3165,2 3307,7 723,5
8
Import Mio. USD 3519,8 3928,4 3428,1 4237,7 4295,0 995,4
8





  EU % der Exporte 62,4 66,7 72,7 76,5 69,4 69,3
8
    Deutschland % der Exporte 7,2 6,7 8,5 8,5 6,9
  GUS % der Exporte 15,0 10,2 5,8 3,9 4,5 4,6
8
    Russland % der Exporte 9,8 5,9 3,4 2,4 2,7
  CEFTA % der Exporte 1,3 1,1 1,3 1,6 2,1
Import aus
  EU % der Importe 68,5 67,8 65,1 62,6 56,5 58,9
8
    Deutschland % der Importe 11,9 11,9 10,4 9,5 11,0
  GUS % der Importe 11,6 10,6 10,8 10,9 11,0 11,5
8
    Russland % der Importe 8,8 7,8 8,0 8,5 8,1
  CEFTA % der Importe 2,7 2,9 3,9 3,7 4,9
Handel mit Deutschland
Deutsche Ausfuhr Mio. EUR
15 336,5 387,5 310,1 432,7 527,9
Deutsche Einfuhr Mio. EUR
15 233,2 170,7 214,4 348,3 302,2
Deutscher Handelssaldo Mio. EUR
15 103,3 216,8 95,7 84,4 225,7
Gesamtwirtschaftl. Auslandsposition
Leistungsbilanzsaldo Mio. USD -562,6 -480,6 -245,5 -320,5 -352,6
% des BIP -12,2 -9,2 -4,7 -6,4 -6,5 -6,7
Währungsreserven
  der Nationalbank, JE Mio. USD 850,2 837,9 1002,0 999,1 916,2
Wechselkurs, JD EEK/USD 13,881 14,065 14,695 16,981 17,479
EEK/EUR
16 15,664 15,784 15,647 15,647 15,647 15,647
Realer Wechselkurs, JD Index 1995=100 113,3 125,1 134,2 129,1 131,7
Terms of Trade Index 1992=100 108,8 108,8 107,9 112,6 118,4
Auslandsverschuldung,
  Brutto, Dez. Mio. USD 2648,2 2762,9 2982,8 2978,5 3317,7
  Netto, Dez. Mio. USD 699,9 689,1 532,9 475,9 523,8
  Brutto % des BIP 57,4 52,9 57,4 59,2 60,9
Schuldenquote (brutto) % der Exporte 124,3 110,0 123,9 94,1 100,3
Schuldendienstquote % der Exporte 5,3 8,2 13,7 7,1 7,1
Anmerkung: * = vorläufige Angaben; ** = Prognose; JD = Jahresdurchschnitt; JE = Jahresende.27
1 Die Angaben für die Jahre 2000 und 2001 basieren auf den Daten der Volks- und Haushaltszählung 2000; 
2 Ge-
schätzt; 
3 Jahr vor dem ersten transformationsbedingten Einbruch; 
4 Einschl. Forst- und Fischereiwirtschaft;
5 Einschl. Bergbau, Energie und Wasserversorgung; 
6 Deutsche Zahlungsbilanzstatistik, nach Mitteilung der Bun-
desbank; 
7 Auf der Grundlage der Daten der Volks- und Haushaltszählung 2000 revidiert; 
8 I. Quartal; 
9 Unrevi-
dierte Daten mit Ausnahme des I. Quartals 2002. Ende August 2002 wird das Statistische Amt Estlands die revi-
dierten Daten in der Reihe „Labour Force“ veröffentlichen; 
10 Einschl. der Leistungen der Krankenversicherung;
11 Auf der Grundlage der Relation BIP je Einwohner nach Kaufkraftparität zu BIP je Einwohner nach amtlichem
Wechselkurs berechnet;
 12 Zentraler Haushalt; 
13 Spezialhandel; 
14 Anteile errechnet auf dem Ausweis des Spezi-
alhandels; 
15 Bis 1998 in ECU.
Quellen: Statistisches Amt Estland, Estnische Zentralbank, Wirtschaftsministerium sowie Finanzministerium der




Die lettische Wirtschaft, die bereits im Jahre 2000 eine beachtliche Zunahme von gesamtwirt-
schaftlicher Nachfrage und Produktion erzielt hatte, konnte im Jahr 2001 das Vorjahresergeb-
nis deutlich übertreffen und damit das höchste Wirtschaftswachstum nicht nur im Baltikum,
sondern auch unter den mittel- und osteuropäischen Transformationsländern vorweisen. Das
hohe BIP-Anstieg des Jahres 2001 ist auf eine starke Binnennachfrage und steigende Exporte
zurückzuführen. Insbesondere wirkten sich sowohl die erreichte politische Stabilität (die Re-
gierungskoalition unter Berzins ist seit April 2000 an der Macht) als auch die erfolgreich ver-
laufenden Anpassungsprozesse in der lettischen Wirtschaft im Zusammenhang mit dem EU-
Beitritt positiv aus.
Trotz des starken Wirtschaftswachstums blieb die Inflation im Jahre 2001 relativ moderat. Al-
lerdings wurde das Haushaltsziel leicht verfehlt. Mit einem steigenden Haushaltsdefizit wird
auch im laufenden Jahr, im Vorfeld der Wahlen, gerechnet. Vor dem Hintergrund der bereits
erreichten makroökonomischen Stabilität scheint die lettische Regierung grundsätzlich bereit
zu sein, vom ursprünglichen Ziel eines ausgeglichenen Haushalts abzurücken, mit der Begrün-
dung, notwendige Reformen im Vorfeld des EU- und Nato-Beitritts finanzieren zu müssen.
Dass dies zu einer Verstimmung in den Beziehungen mit dem IWF führen kann, wird dabei
bewusst in Kauf genommen.
Das hohe Wirtschaftswachstum und die damit verbundene hohe Inlandsnachfrage generieren
steigende Importe, die ein bedrohlich hohes Leistungsbilanzdefizit zur Folge haben. Das Leis-
tungsbilanzdefizit wies mit 10,0% im Jahre 2001, gemessen am BIP, einen Anteil auf, der fast
mit dem des Krisenjahres 1998 vergleichbar ist. Es wurde zu 75% durch ausländische Direkt-
investitionen und andere langfristige Kapitalanlagen finanziert.
Im Juli 2001 formulierte die lettische Regierung ein langfristiges Wirtschaftsprogramm, das
unter der Bezeichnung „Langfristige Wirtschaftsstrategie“ Ziele beschreibt, deren Realisierung
Lettland zu mehr Wohlstand verhelfen sollte. Laut dem Regierungsprogramm soll Lettland in
den nächsten 20-30 Jahren das Pro-Kopf-Niveau des BIP der heutigen EU-15 erreichen. Der
EU- und NATO-Beitritt werden als wichtige Merkposten auf dem Weg dahin gesehen. Ende
2002 sollen die Verhandlungen mit der EU abgeschlossen werden und dann stünde dem Beitritt
ab 2004 aus lettischer Sicht nichts mehr im Wege. Nachdem das Parlament Anfang Mai 2002
einer Revision des Wahlgesetzes zugestimmt hat und damit ein wichtiges Hindernis für die30
Aufnahme des Landes in die NATO beseitigt wurde, schaut man in Riga erwartungsvoll  auf
den NATO-Gipfel in Prag im November 2002.
Wirtschaftsentwicklung
Laut revidierten Angaben des lettischen Amtes für Statistik betrug die Zunahme des realen BIP
im Jahr 2000  6,8% gegenüber dem Vorjahr. Die Entwicklung des BIP im Jahre 2001 hat deut-
lich gemacht, dass dieses nicht zufällig zustande kam, sondern vielmehr den Neubeginn einer
dynamischen Entwicklung der lettischen Wirtschaft nach der Russlandkrise markierte. Mit ei-
nem Anstieg des BIP um real 7,6% gegenüber 2000 hat die lettische Wirtschaft im vergange-
nen Jahr das beste Ergebnis unter den mittel- und osteuropäischen Transformationsländern er-
zielt. Allerdings kam es in der Jahresmitte zu einer merklichen Verlangsamung; im 3. Quartal
2001 sank das Wachstum saisonbereinigt um real 0,3% gegenüber dem Vorquartal. Im 4.
Quartal erhöhte es sich um 2,7%. Nach den jüngsten Informationen schwächte sich das reale
BIP-Wachstum im 1. Quartal 2002  saisonbereinigt um 0,2% gegenüber dem Vorquartal ab;
gegenüber dem 1. Quartal 2001 bedeutete dies ein Wachstum um 3,7%.
Reales BIP, 1995-2002
1 Saisonbereinigte Quartalswerte Census-X-12-ARIMA-Verfahren. Jahres-
durchschnitte auf Basis nichtsaisonbereinigter Werte, ebenso jährliche Verän-
derungsraten.
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Das Wirtschaftswachstum im Jahr 2001 wurde von allen Sektoren, mit Ausnahme der Fische-
reiwirtschaft (-14,3%), getragen. Da die Fischereiwirtschaft mit einem Anteil von nur 0,3% am
BIP beteiligt ist, wirkte sich der Rückgang kaum auf die Gesamtwirtschaftsleistung aus. Be-
sonders hervorzuheben ist die ununterbrochen positive Entwicklung des Dienstleistungssek-
tors, der mit rd. 71% den höchsten Beitrag zum BIP leistet; er ist real um 8,1% gegenüber dem
Vorjahr gestiegen. Unter den Dienstleistungen haben verschiedene Geschäftsaktivitäten zuge-
legt: Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien mit 13,9%, Hotel- und Gaststättenwesen
mit 13,7%, Groß- und Einzelhandel mit 10,6% sowie Transport und Telekommunikation mit
9,5%. Ein noch stärkeres Wachstum als der Dienstleistungssektor wies mit 9,5% die verarbei-
tende Industrie auf, allerdings liegt ihr BIP-Beitrag bei nur knapp 15%; er ist während der
Systemtransformation um die Hälfte geschrumpft. Besonders dynamisch entwickelt sich die
Elektro- und Elektronikindustrie. Die Produktionspalette ist sehr breit. Sie reicht von E-
Technologien, Ausrüstungen und Software für industrielle Anwendungen über Ausrüstungen
für elektrisch betriebene Eisenbahnloks, Telekommunikationseinrichtungen, elektromechani-
schen Werkzeugen bis zu Mikroelektronik, Testgeräten, Kfz- und Konsumelektronik, Faserop-
tik und Lampen. Nach dem Willen der Regierung soll der IT-Bereich in den nächsten Jahren
eine größere Rolle spielen. Sogar in der Landwirtschaft (ohne Forst- und Fischereiwirtschaft),
in der die Wertschöpfung in den Jahren 1995-2000 um 20% zurückgegangen ist, konnte der
Abwärtstrend im vorigen Jahr aufgehalten werden: Nach einem Anstieg in Höhe von 3,3% im
Jahre 2000, wurden im Jahre 2001  5,3% erreicht. Gleichzeitig sank der Beitrag der Landwirt-
schaft zum BIP auf 2,5%. Er ist nun um das rund 13 Prozentpunkte niedriger als zu Beginn der
Transformation.
Entwicklung von BIP, Verbraucherpreisen und nominalen Nettolöhnen, 1997-2001,
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Quelle: Statistisches Amt Lettland; eigene Berechnungen.32
Die mittelfristigen Prognosen der lettischen Experten sind optimistisch. Sie gehen von jährli-
chen BIP-Zuwachsraten in den Jahren 2003-2007 von 5,0%–6,4% aus. Die Prognosen sehen
vor allem im guten Investitionsklima und in kräftig expandierenden Exporten von Gütern und
Dienstleistungen auf die EU- und GUS-Märkte einen starken Wachstumsmotor. Insbesondere
der in den 90er Jahren stark vernachlässigte und krisenerschütterte russische Markt, der nun
kräftig zu wachsen beginnt, bietet Chancen für die künftige Entwicklung der lettischen Wirt-
schaft. Allen voran für die Nahrungsmittel-, Leicht- und Chemieindustrie eröffnen sich gute
Absatzmöglichkeiten in Russland. Auch das Transitgeschäft, das ein wichtiger Wachstums-
faktor der lettischen Wirtschaft ist, kann von der günstigen Wirtschaftsentwicklung in Russland
nur profitieren, vorausgesetzt die Wirtschaftspolitik wird dafür Sorge tragen, die Rahmenbe-
dingungen stets attraktiv zu gestalten. Im Jahre 2001, zum zweiten Mal in Folge, sind das
Transitgüteraufkommen per Eisenbahn und der Exportgüterumschlag in den lettischen Häfen
um 8,9% und 10,3% gestiegen. Nur bei guten Absatzmöglichkeiten auf dem russischen Markt
für lettische Waren und einem prosperierenden Transitgeschäft lassen sich die höheren prog-
nostizierten BIP-Wachstumsraten in den nächsten Jahren erzielen.
Für das Gesamtjahr 2002 erwarten die lettischen Experten des Wirtschaftsministeriums und der
Zentralbank in Riga ein Wachstum des BIP von 5,0%. Die deutschen Wirtschaftsforschungsin-
stitute gehen in ihrer im April 2002 abgegebenen Prognose von 6,0% aus. Zur Begründung
werden die günstigen Konjunkturaussichten für die mittel- und osteuropäische Region sowie
die konjunkturelle Belebung in Westeuropa angeführt.
Staatshaushalt und monetäre Indikatoren
Nach der Russlandkrise, die 1999 für ein Loch in den lettischen Staatsfinanzen in Höhe von
3,7% des BIP mitverantwortlich war, strebte die lettische Regierung einen ausgeglichenen
Haushalt in den darauffolgenden Jahren an. Nachdem das Defizit im Finanzjahr 2000 auf
121 Mio. LVL (2,8% des BIP) verringert werden konnte, wurde ein Fehlbetrag in Höhe von
67 Mio. LVL (1,75% des BIP) für 2001 als Zielgröße in die Haushaltsplanung aufgenommen.
Da der amtlichen Fiskalrechnung für 2001 ein deutlich niedrigeres BIP-Wachstum (4,4%) und
eine höhere Inflationsrate (3,5%) als tatsächlich erzielt wurden, zugrunde gelegt worden waren,
wurde das Haushaltsziel, trotz deutlich höherer Ausgaben (rd. 300 Mio. LVL mehr als ge-
plant), bei einem Defizit von rd. 90 Mio. LVL (1,9% des BIP) nur leicht verfehlt.
Die Einnahmen des konsolidierten Haushalts betrugen im Jahr 2001  1.714,7 Mio. LVL. Sie
wurden zu rd. 85% aus Steuern gespeist. Der höchste Beitrag mit 33,1% ging auf das Konto
der Sozialversicherungsabgabe, gefolgt von der Mehrwertsteuer (24,1%) und der Einkom-33
mensteuer (19,6%). 2001 konnten bei allen wichtigeren Steuern höhere Einnahmen erzielt
werden als im Jahre 2000, obwohl die lettische Regierung Maßnahmen zur Anpassung des
Steuerrechts an das europäische Recht und zur Senkung der Steuerlast ergriffen hat. So wurden
z.B. die Rückerstattung der Mehrwertsteuer für ausgeführte Waren eingeführt und der Steuer-
satz für die Sozialversicherungsabgabe um 1% gesenkt. Den Einnahmen standen Ausgaben in
Höhe von 1.804,2 Mio. LVL gegenüber. Wichtige Ausgabenposten im Haushalt 2001 waren
der Sozialfond mit 30%, Bildung 15,8% und Gesundheitsschutz 10,5%. Sehr dynamisch wuch-
sen Ausgaben für Landesverteidigung und öffentliche Sicherheit und Ordnung, die zusammen
rd. 8% der Gesamtausgaben bzw. 3,5% des höheren als ursprünglich erwarteten BIP ver-
schlangen.
Das Ende November 2001 vom Parlament genehmigte Budget für das Jahr 2002 sieht ein Defi-
zit in Höhe von 2,45% des BIP vor. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben wurden mit
1,52 Mrd. LVL und 1,66 Mrd. LVL veranschlagt. Der amtlichen Fiskalrechnung wurden ein
BIP-Wachstum von 6,0% und eine Inflationsrate von 3,0% zugrunde gelegt. Das Haushaltsde-
fizit in der geplanten Größenordnung deutet auf eine Kehrtwende in der lettischen Fiskalpolitik
hin. Angesichts der erreichten makroökonomischen Stabilität und der Vielfalt der zu finanzie-
renden Aufgaben im Vorfeld des EU- und NATO-Beitritts (Sozialsystem, Gesundheits- und
Bildungswesen, Verteidigung und öffentliche Sicherheit sowie Projekte aus dem öffentlichen
Investitionsprogramm) ist die lettische Regierung bereit, höhere Haushaltsdefizite einzufahren
als mit dem IWF vereinbart wurde. Sie riskiert dabei, dass der Vertrag mit dem IWF bezüglich
des Stand-by-Kredits, der im Dezember 2002 ausläuft, nicht mehr verlängert wird. „Latvia no
longer needs stand-by loans from International Monetary Fund, and their tough conditions may
even restrain the country’s quick economic growth“, erklärte im Mai der lettische Finanzmi-
nister. Nach Meinung unabhängiger Experten scheint ein Fehlbetrag von bis zu 3% des BIP in
der gegenwärtigen Situation der lettischen Wirtschaft unbedenklich zu sein.
Trotz der hohen konjunkturellen Dynamik blieb die Inflation in Lettland moderat. Die Kon-
sumgüterpreise sind im Jahresdurchschnitt 2001 um 2,5% gestiegen bei allerdings leichter Be-
schleunigung im Verlauf; im Dezember betrug die Inflationsrate lediglich 3,2%. Die allgemei-
ne Preisentwicklung war maßgeblich von den Preissteigerungen bei den Nahrungsmitteln be-
stimmt und nicht, wie in den zurückliegenden Jahren, bei den Dienstleistungen. Die Preise für
Verbrauchsgüter erhöhten sich insgesamt um 3,7%, wobei sich die Nahrungsmittel um 7,8%,
alkoholische Getränke und Tabakwaren um 3,4% und langlebige Konsumgüter um 0,2% ver-
teuerten. Der starke Preisanstieg bei den Nahrungsmitteln ist hauptsächlich auf die hohen Im-
portpreise von Kartoffeln, Obst und Gemüse zurückzuführen. Die Kartoffelimporte sind not-
wendig geworden, da die Marktversorgung aus eigener Produktion wegen schlechter Witte-
rung, nicht gewährleistet werden konnte. Bei den Dienstleistungen betrug der Preisanstieg im
Dezember 2001 nur 0,2%. Die Anteile der Nahrungsmittel und nichtalkoholischen Getränke34
sowie der Bekleidung und Ausstattung der privaten Haushalte im Warenkorb erreichten im
Jahre 2001  32,1% und 10,9%. Die Anteile der Dienstleistungen lagen bei 33,0% für Telefon-
und öffentliche Transportdienste, Wohnungsmieten, Heizung, Wasser und Abwasser sowie bei
18,6% für Bildung und andere Leistungen. Alkoholische Getränke und Tabakwaren machten
5,4%. Im Jahr 2002 weisen die Anteile im Warenkorb, bis auf Nahrungsmittel und nichtalko-
holische Getränke (+1,5 Prozentpunkte) sowie Telefon- und öffentliche Transportdienste,
Wohnungsmieten u.a. (-1,2 Prozentpunkte), nur geringe bzw. keine Abweichungen gegenüber
2001 auf.
Die seit Juli 2000 von der lettischen Zentralbank veröffentlichte „Kernrate der Inflation“, die
einen von kurzfristigen Preisschocks bereinigten Preisindex darstellt (ohne administrativ regu-
lierte Preise, Preise für Treibstoffe sowie Saisonpreise für Güter und Dienstleistungen), lag im
Dezember 2001 bei 3,3% (Dezember 2000: 0,3%). Im Jahresdurchschnitt 2001 betrug der An-
stieg 2,1%. Der Anstieg der Kerninflation hatte letztendlich dieselben Ursachen wie die allge-
meine Preisentwicklung und ist auf den starken Preisanstieg bei den Nahrungsmitteln in der
zweite Jahreshälfte zurückzuführen. Der Einfluss der höheren administrativ regulierten Preise
auf die Kerninflation konnte durch die niedrigeren Brennstoffpreise neutralisiert werden.
Auch im Jahr 2002 rechnet die Bank von Lettland mit einer moderaten Steigerung der
Verbraucherpreise um 3%. Die lettische Regierung hat sich als Ziel gesetzt, auch mittelfristig
die Inflation zwischen 2-4% in den Schranken zu halten. Von Januar bis April 2002 sind die
Preise durchschnittlich um 1,1% gestiegen.
Die Preisentwicklung auf der Produzentenstufe weist bereits seit einigen Jahren eine sehr mo-
derate Tendenz auf. Im Dezember 2001 stiegen die Preise um 1,8% gegenüber dem entspre-
chenden Monat des Vorjahres, ähnlich wie im Jahresdurchschnitt (1,7%).
In der Wechselkurspolitik lehnt die Bank von Lettland jede Änderung des Wechselkursmecha-
nismus ab. Die feste Anbindung des Lats an die Korbwährung der Sonderziehungsrechte des
IWF bleibt die Grundlage der Wechselkurspolitik bis zum EU-Beitritt. Die einzelnen Korb-
währungen sind dabei mit 45% für den US-Dollar, 29% für den Euro, 15% für den japanischen
Yen und 11% für das britische Pfund gewichtet. Der IWF-Korb wird als eine Art moderner
Goldstandard gesehen und das Festhalten an ihm mit der Bedeutung der einzelnen Währungen
für den lettischen Außenhandel begründet. Im übrigen wird seitens der lettischen Experten dar-
auf hingewiesen, dass der Korb dafür besser geeignet sei Kursschwankungen einzelner Wäh-
rungen auszugleichen.35
Erst mit dem EU-Beitritt Lettlands soll der Euro automatisch zur Leitwährung werden. Eine
anschließende Aufnahme in die Euro-Zone setzt voraus, dass der Lats zwei Jahre lang maximal
um 15% zum Euro schwanken darf.
Arbeitsmarkt und soziale Lage
Die Zahl der Beschäftigten in der lettischen Wirtschaft betrug im Jahr 2001  1,037 Mio. Perso-
nen und ist gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Der Stellenabbau im öffentlichen
Sektor setzte sich im  Jahresverlauf 2001  weiter fort (-1,7% gegenüber 2000). Gleichzeitig er-
höhte sich die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor um 0,5% gegenüber dem Vorjahr.
Damit ist der Anteil des Privatsektors an der Gesamtzahl der Beschäftigten auf 72% gestiegen
(1999: 70,0%). Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten steht in einem abhängigen Ar-
beitsverhältnis. Der Anteil der Selbstständigen ist sehr niedrig und liegt bei nur rd. 6%.
Arbeitslosenquote und Quote der Arbeitssuchenden
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Quelle: Statistisches Amt Lettland; eigene Berechnungen.
Der Rückgang der Arbeitslosenquote setzte sich auch im Jahresverlauf 2001 kontinuierlich fort
und erreichte im Dezember 7,7%; im März 2002 ist die Quote saisonbedingt auf 8,2% gestie-
gen. Regional differiert die Quote nach wie vor sehr stark; in der Hauptstadt Riga lag sie im
März 2002 bei 4,0%, in der Region Rezekne bei 27,6%. Nur in 8 von 26 Regionen des Landes
und 3 von 7 Bezirksstädten lag die Arbeitslosenquote unter dem Landesdurchschnitt. Der An-
teil der Langzeitarbeitslosen (ein Jahr und länger ohne Arbeit) an der Gesamtzahl der regist-36
rierten Arbeitslosen, der im Januar 2001 bei 28,0% lag, ist im Dezember auf 26,3% zurückge-
gangen; im März 2001 betrug er 25,2%. Auch die Zahl der Arbeitssuchenden geht ununterbro-
chen zurück. Während im Jahr 1999  13,5% der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter nach Ar-
beit gesucht hatten, waren es im Jahr 2001  13,1%; im ersten Quartal 2002 lag die Quote bei
13,0%.
Eine langsame Entspannung der Situation auf dem Arbeitsmarkt, die sich bereits im Jahr 2000
abzeichnete, setzte sich 2001 fort. Dies ist vor allem auf den konjunkturellen Aufschwung der
lettischen Volkswirtschaft zurückzuführen. Dazu beigetragen hat auch die von der Regierung
seit 2000 mit Hilfe von Nationalen Beschäftigungsprogrammen realisierte aktive Beschäfti-
gungspolitik. Der Nationale Beschäftigungsplan 2001 hatte einen Finanzrahmen von 17,9 Mio.
LVL, aus dem schwerpunktmäßig Maßnahmen zur Anpassung des Arbeitskräfteangebotes an
die Erfordernisse des Arbeitsmarktes finanziert wurden. Allein im ersten Halbjahr 2001 haben
27.270 Arbeitslose an verschiedenen Fördermaßnahmen teilgenommen.
Eine weitere Verbesserung der Arbeitsmarktsituation wird von der Umsetzung des neuen Ar-
beitsrechts erwartet. Durch die Verabschiedung des Arbeitsgesetzes und des Arbeitsschutzge-
setzes wurde der größte Teil des arbeitsrechtlichen Besitzstandes der EU umgesetzt. Positive
Auswirkungen des neuen Arbeitsrechts, das u.a. die Gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern regelt, erhofft man sich insbesondere im Hinblick auf eine höhere Berufsaktivität der
Frauen. Die Erwerbsquote der Frauen beträgt zurzeit nur 44,5% und dies bei einem Frauenan-
teil an der Gesamtbevölkerung von derzeit 55%. Vor allem durch mehr Teilzeitangebote –
heute sind nur 12% der lettischen Frauen teilzeitbeschäftigt (in der EU rd. 34%) – soll die Er-
werbsquote angehoben werden.
Der statistisch ausgewiesene Bruttodurchschnittslohn für sämtliche Sektoren der Volkswirt-
schaft betrug im Jahr 2001 rd. 159 LVL und war damit um 6,0% höher als im Vorjahr. Unter
den EU-Beitrittskandidaten weist Lettland das niedrigste Lohnniveau auf. Der Mindestlohn,
der ab Jahresbeginn 1999 unverändert 50 LVL betrug, wurde zum 1. Juli 2001 auf 60 LVL er-
höht. Damit ist der Mindeststundenlohn um 3% höher als in Estland und um 11% niedriger als
in Litauen.
Die niedrigsten Bruttodurchschnittslöhne in Höhe von rd. 100 LVL wurden im Hotel- und
Gaststättenwesen sowie in der Fischereiwirtschaft, die höchsten von 417 LVL im Finanzsektor
gezahlt. Die in der verarbeitenden Industrie erzielten Löhne lagen mit 148 LVL unverändert
unterhalb des gesamtwirtschaftlichen Bruttodurchschnittslohnes. Überdurchschnittlich ver-
dienten dagegen die Beschäftigten des öffentlichen Sektors: der Bruttodurchschnittslohn lag
bei 180 LVL und der höchste wurde mit 714 LVL im staatlichen Finanzsektor erzielt.37
Die Einkommenssituation der privaten Haushalte hat sich im Jahr 2001 im fünften Jahr in Fol-
ge verbessert. Die Reallöhne stiegen um 3,5% gegenüber dem Vorjahr. Für die Beschäftigten
des öffentlichen Sektors ergab sich eine Reallohnsteigerung in Höhe von 3,6% (2000: 4,7%).
Die realen Lohnsteigerungen der letzten Jahre haben zu einem höheren Lebensstandard der let-
tischen Bevölkerung beigetragen. Gemäß dem Human Development Index nahm Lettland 2001
weltweit den 50. Rang ein; 1998 bzw. 2000 belegte es noch den 92. bzw. 63. Platz. Gleichzei-
tig stieg allerdings die Zahl derjenigen, die an dem höheren Lebensstandard nicht teilhaben,
sondern in Armut leben. Obwohl es in Lettland keine allgemein definierte Armut gibt, ist Ar-
mut als gesellschaftliches Problem nicht zu leugnen. Das Statistische Amt Lettlands unter-
scheidet zwischen drei Armutsgruppen, die weniger als 50%, 60% und 70% der Konsumnach-
frage eines fiktiven Konsumenten befriedigen können. Mehr als 20% der Bevölkerung (in
ländlichen Gebieten sogar 1/3) verfügen über weniger als 50% der Konsumausgaben des fikti-
ven Konsumenten, die wiederum deutlich unterhalb des offiziell berechneten Existenzmini-
mums liegen. Für 2001 wurde das Pro-Kopf-Existenzminimum mit rd. 87 Lats beziffert. Die
drei Armutsgruppen zusammen machen rd. 40% der Landesbevölkerung aus; in ländlichen Ge-
bieten deutlich über 50%. Die Regierung ist langfristig bemüht (bis zum Jahr 2015), den Anteil
der Armen an der Gesamtbevölkerung auf 10% zu senken.
Außenwirtschaft
Der lettische Außenhandel hat sich im Jahre 2001, trotz erheblich abgekühlter Konjunktur in
der Europäischen Union, dynamisch entwickelt. Die Außenhandelsumsätze näherten sich der
3,5-Mrd. LVL-Grenze; dabei sind die Exporte um 11,1% und die Importe um 13,8% (in lau-
fenden Preisen) gegenüber 2000 gestiegen und erreichten 1.256,4 Mio. LVL bzw. 2.201,6 Mio.
LVL. In USD betrugen die Zuwächse 7,0% und 9,8%. Während die hohe Importdynamik
hauptsächlich mit Warenbezügen aus dem europäischen Binnenmarkt erzielt wurde, fanden
lettische Waren verstärkt Absatz auf dem GUS-Markt. Allein nach Russland sind die lettischen
Exporte um 55,5% (in laufenden Preisen) gegenüber 2000 gestiegen. Die Deckungsquote der
lettischen Importe erreichte damit 75,2% (2000: 70,9%).
In der regionalen Ausrichtung des lettischen Außenhandels, die in ihrer Grundstruktur bereits
seit einigen Jahren verfestigt ist, gab es im Jahre 2001 kleine Veränderungen im Vergleich zum
Vorjahr. Der Anteil der Warenumsätze mit der EU, der bisher stets aufwärts ging und im Jahre
2000 knapp 57% erreichte, ist im Jahre 2001 leicht zurückgegangen und lag bei  55,7%, dar-
unter 61,2% EU-Anteil an den Exporten und 52,6% an den Importen. Mit einem Anteil von
16,7% bei den Exporten hat Deutschland seine Führungsposition von Großbritannien (15,7%)
zurückerobert. Weitere Plätze unter den fünf wichtigsten Exportpartnern Lettlands belegen38
Schweden (9,6%), Litauen (8,1%) und Dänemark (5,8%). Russlands Anteil an den lettischen
Exporten stieg im Jahre 2001 auf 5,9% . Die lettischen Exporteure, die ihre Waren wegen der
schwächeren Nachfrage nicht auf dem EU-Markt absetzen konnten, wandten sich verstärkt
dem russischen Markt zu. Es bleibt zu hoffen, dass die Chancen, die der große russische Markt
bietet, auch künftig genutzt werden. Die Rangliste der wichtigsten Importpartner wird unver-
ändert von Deutschland angeführt (17,0%), weiter folgen Litauen mit 8,5%, Russland mit
9,2%, Finnland mit 8,0%, und Schweden mit 6,5%. Unter den wichtigsten Importpartnern
Lettlands konnte lediglich Litauen im Jahre 2001 seinen Anteil (2000: 7,6%) ausbauen. Es ist
zu begrüßen, dass Lettland seine Handelsbeziehungen zu den baltischen Nachbarn Litauen und
Estland intensiviert. Im Jahre 2001 entfielen rd. 14% der lettischen Exporte und 15% der Im-
porte auf die beiden Nachbarstaaten.
Leistungs-, Dienstleistungs- und Handelsbilanzsalden, 1997–2001,
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Quelle: Statistisches Amt Lettland; eigene Berechnungen.
Auch wenn die Rangfolge der wichtigsten Warengruppen bei den lettischen Exporten seit Jah-
ren unverändert bleibt, der sich vollziehende Strukturwandel ist nicht zu übersehen. Auch im
Jahre 2001 war die Warenstruktur der Exporte geprägt von Holz- und Holzerzeugnissen, auf
die 34,0% der Gesamtexporte entfielen (2000: 37,4). Ihnen folgten Textilien (14,1%), unedle
Metalle und Metallprodukte (12,7%) sowie chemische Produkte (6,3%). Der Anteil von Ma-
schinen und Ausrüstungen zusammen mit Transportmitteln hat sich von 6,9% (2000) auf 8,4%
erhöht. Zu den wichtigsten Abnehmerländern von lettischen Maschinen und Ausrüstungen ge-
hören Litauen, Russland, Deutschland, Estland, Schweden und die Ukraine, auf die zusammen
rd. 68% dieser Exporte entfallen. Sehr dynamisch entwickeln sich Exporte der lettischen E-
lektro- und Elektronikindustrie, die sich überwiegend aus kleinen Firmen zusammensetzt. Im
Verband der lettischen Elektro- und Elektronikindustrie (LETERA) sind 50 der wichtigsten
Firmen dieser Branche organisiert und sie exportieren über 70% ihrer Produktion. Viele Fir-
men arbeiten als Lohnveredeler, was den hohen Exportanteil teilweise erklärt. Die Exportpa-39
lette umfasst Erzeugnisse der Elektronik und Telekommunikation, Testgeräte, Kfz-Teile sowie
integrierte Schaltkreise. Die wichtigste Warengruppe in den lettischen Importen bildeten im
Jahr 2001 mit 21,1% Maschinen und Ausrüstungen. Sie wurden zu 52% aus Deutschland,
Finnland, Schweden und Italien importiert. Auf Mineralprodukte und Produkte der chemischen
Industrie entfielen 11,1% bzw. 10,5% der Gesamtimporte. Nur 41% der Mineralprodukte ka-
men aus Russland, der Rest wurde auf mehrere Länder verteilt, von dem Weißrussland, Litau-
en, Estland, Finnland und die Ukraine zusammen 48% beisteuerten. Damit ist Lettland in Sa-
chen stärkerer Differenzierung der Bezugsquellen bei Mineralprodukten ein ganzes Stück wei-
ter gekommen. Eine andere gemäß der Classification by Broad Economic Categories (BEC)
aufgestellte Statistik, die Aus- und Einfuhr Lettlands nach Art der Verwendung zeigt, bestätigt
eine schnellere Entwicklung der Investitions- und Konsumgüterimporte. Während die Ge-
samtimporte im Jahre 2001 um 13,8% gegenüber 2000 gestiegen sind, nahmen die Investiti-
onsgüterimporte um 18,1% und die Konsumgüterimporte um 15,0% in diesem Zeitraum zu.
Zugleich erhöhte sich der Anteil der Investitionsgüterimporte von 17,0% auf 17,7% und der
Konsumgüterimporte von 27,0% auf 27,2%.  Die Gruppe der Vorprodukte entwickelte sich
2001 mit 12,7% langsamer als die Gesamtimporte. Ihr Anteil erreichte 49,3% (2000: 49,8%).
Die Leistungsbilanzlücke hat sich im Jahr 2001 auf 476,8 Mio. LVL erneut vergrößert und
machte 10,0% des BIP aus (2000: 6,9%). Diese negative Entwicklung ist vor allem auf das ho-
he Defizit in der Handelsbilanz in Höhe von 849,0 Mio. LVL zurückzuführen (2000: 644,0
Mio. LVL). Zwar ist der Überschuss in der Dienstleistungsbilanz im Jahre 2001 auf 303,5 Mio.
LVL gestiegen, damit konnten allerdings nur 35,7% (2000: 41,6%) des Handelsbilanzdefizits
gedeckt werden. Im Übrigen leisteten die Direktinvestitionen 2001 einen deutlich geringeren
Beitrag zur Finanzierung des Leistungsbilanzdefizits als im Jahre 2000. Der Nettozufluss wur-
de auf nur 121,6 Mio. LVL beziffert; dies ist ein Rückgang um 50,3% gegenüber 2000. Aus
Deutschland sind Netto-Direktinvestitionen in Höhe von 65 Mio. Euro zugeflossen, dies ent-
spricht 1,8% der deutschen Gesamt-Netto-Direktinvestitionen nach Mittel- und Osteuropa;
2000 waren es 1,2%.
Der kumulierte Wert von Direktinvestitionen erreichte im Dezember 2001  1036,6 Mio. LVL
und war um 24,5% höher als im Dezember 2000. Spitzenreiter war Schweden mit einem Anteil
von 13,3%, dicht gefolgt von Deutschland (12,9%) und Dänemark (11,8%). Zu den führenden
Investoren gehören auch die USA (8,4%), Russland (6,5%), Estland (5,8%), Großbritannien
(5,7%), Norwegen (5,6%), Finnland (4,9%) und die Niederlande (3,0%). Auf die zehn Länder
entfielen rd. 78% des Gesamtbestandes an Direktinvestitionen in Lettland. Die mit Abstand
größten Investitionen (71,2%) flossen in den Dienstleistungssektor. Besonders bevorzugt von
Auslandsinvestoren waren die Bereiche Transport und Kommunikation (19,4%), Finanzdienste
(18,5%)  und Handel (15,7%). Die verarbeitende Industrie konnte bis Ende 2001  17,9% der
Investitionen attrahieren. Äußerst niedrig ist weiterhin der Bestand an ausländischen Direktin-40
vestitionen im Bereich Energie-, Gas- und Wasserversorgung. Er betrug 2001 nur 4,4% aller
inward-stocks. Die kumulierten deutschen Direktinvestitionen in Lettland waren Ende 2001
wie folgt auf Wirtschaftssektoren verteilt: Dienstleistungen 46,5% mit den Schwerpunkten Fi-
nanzdienste (25,6%) und Großhandel (10,1%), verarbeitende Industrie 27,5% mit dem
Schwerpunkt Textilindustrie (14,5%) sowie Energie-, Gas- und Wasserversorgung 24,2%,
Bauwesen 0,6% und Bergbau 0,4%.
Die lettische Regierung ist um stabile und at-traktive Rahmenbedingungen für Investitionen
stets bemüht. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Dialog zwischen dem Beirat der ausländi-
schen Investoren in Lettland (FICIL) und der Regierung. Auf gemeinsamen Frühjahrstreffen
werden Erfahrungen ausgetauscht, Problemfelder identifiziert und Maßnahmen zur Beseitigung
erkannter Defizite erörtert. Die Ergebnisse aus der Diskussion fließen dann in den sog. „Akti-
onsplan zur Verbesserung der wirtschaftlichen Umwelt“ der Regierung ein. Der Aktionsplan ist
einmalig unter den Beitrittskandidaten. Er brachte Lettland viel Lob seitens der EU-
Kommission und vor allem seitens der Investoren ein.
Doppelmitgliedschaft in greifbare Nähe gerückt
Seit der wiedergewonnen Unabhängigkeit verbindet Lettland das Streben nach ökonomischer
Wohlfahrt mit dem Bedürfnis nach Sicherheit und verfolgt zielstrebig die EU- und NATO-
Mitgliedschaft. Alle Parteien, darunter die neugegründete Jaunais Laiks (Neue Zeit) des ehe-
maligen Zentralbankpräsidenten Repse, befürworten diese Entwicklung. Dem breiten politi-
schen Konsens ist es zu verdanken, dass die Verhandlungen mit der EU und die Vorbereitun-
gen auf den NATO-Beitritt weit gediehen sind.
Bis zum 11. Juni 2002, 27 Monate nach Aufnahme der Verhandlungen, wurden bereits 27 von
allen 30 geöffneten Kapiteln des Besitzstandes der EU vorläufig geschlossen. Verhandelt wird
nur noch über Landwirtschaft, Finanz- und Haushaltsbestimmungen sowie Institutionen.
Nachdem drei schwierige Kapitel – Steuern, Justiz und Inneres sowie Regionalpolitik und Ko-
ordinierung der strukturpolitischen Instrumente – am 11. Juni 2002 geschlossen werden konn-
ten, gilt nun als sicher, dass die drei letzten Kapitel unter der am 1. Juli beginnenden dänischen
Präsidentschaft geschlossen werden. Damit hätte Lettland den Zeitplan eingehalten und könnte
ernsthaft mit dem Beitritt im Jahre 2004 rechnen.
Anfang Mai 2002 hat das lettische Parlament mit großer Mehrheit eine umstrittene Klausel aus
der Wahlgesetzgebung entfernt. Die Klausel schrieb für das passive Wahlrecht in gewisse In-
stitutionen einen bestimmten Grad der Beherrschung der lettischen Sprache vor. Bei einem41
42%-gen Anteil nationaler Minderheiten, davon knapp ein Drittel Russen, war dies eine unde-
mokratische Klausel, weil sie nicht alle Staatsbürger gleich behandelte. Die lettische Staatsprä-
sidentin hat mehrmals an die Gesetzgeber appelliert, die umstrittene Klausel zu entfernen, um
den NATO-Beitritt nicht zu gefährden. Auch der NATO-Generalsekretär hat Ende Februar
2002 vor dem Parlament in Riga auf den engen Zusammenhang zwischen dem Kurs gegenüber
den Minderheiten und der Einladung zum NATO-Beitritt hingewiesen. Nach der jüngsten Re-
vision des Wahlgesetzes müssen nun in Lettland lebende russischsprachige und andere Politi-
ker keine Lettischkenntnisse mehr nachweisen, um sich zur Wahl stellen zu können. Damit
steht für sie die Teilnahme an den Parlamentswahlen im Oktober und anderen nationalen und
regionalen Wahlen in Zukunft offen. Für Lettland wurde damit ein wichtiges Hindernis auf
dem Weg in die NATO beseitigt. Im November auf dem NATO-Gipfel in Prag rechnet man in
Riga mit der Einladung.
Das Streben Lettlands nach dem NATO-Beitritt wird von rd. 60% der Landesbevölkerung be-
fürwortet. Bei den Letten liegt der Anteil sogar bei 80%. Die Meinungen in den übrigen
Volksgruppen, insbesondere bei den Russen, sind geteilt. Während die einen aus ökonomi-
schen Überlegungen eine auch für sie ungewohnte Einbindung in ein westliches Bündnis ak-
zeptieren, können sich die anderen mit dem Gedanken, in einem NATO-Land zu leben, nicht
anfreuen. Es ist durchaus möglich, dass sich manche Vorbehalte gegen die NATO nun ent-
kräften werden, nachdem Russland Ende Mai in ein neues Gremium der NATO aufgenommen
wurde und erstmals als gleichberechtigtes Mitglied an Beschlüssen zu Fragen gemeinsamer
Interessen teilnimmt. Im Übrigen hofft man in Lettland, dass Russland nun den Abschluss des
gegenseitigen Grenzvertrages nicht mehr hinausschieben wird, was auch für die weitere Nor-
malisierung der Wirtschaftsbeziehungen von großer Bedeutung wäre.
Die meisten Letten und einige Gruppen der Nichtletten befürworten den NATO-Beitritt nicht
nur aus sicherheitspolitischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn eine NATO-
Mitgliedschaft wird in ihren Augen auch die notwendige Stabilität und Sicherheit für Investo-
ren mit sich bringen. Sollte Lettland bereits im November eine Einladung zum NATO-Beitritt
erhalten, wird in Regierungskreisen in Riga befürchtet, dass die Unterstützung der Bevölke-
rung für den EU-Beitritt nachlassen wird. Im Mai lag die Quote der EU-Anhänger bei rund
40%. Nach dem Erfolg Lettlands beim Grand Prix d´’Eurovision dürfte sie um einige Prozent-
punkte gestiegen sein. Da der Einfluss solcher Ereignisse in der Regel nicht von Dauer ist,
muss die lettische Regierung im Vorfeld des Referendum über den EU-Beitritt, das im nächs-
ten Jahr stattfindet, noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Sie muss der eigenen Bevölkerung
klarmachen, dass es sich bei der Doppeltmitgliedschaft um verbundene Gefäße handelt, die nur




Fläche: 64,6Tsd. km2; Bevölkerung: 2,346 Mio.
2
Einheit 1997 1998 1999 2000 2001* 2002**
Wirtschaftsleistung
Bruttoinlandsprodukt
BIP, nominal Mrd. LVL 3,28 3,59 3,90 4,34 4,74 5,12
BIP, nominal Mrd. USD 5,64 6,08 6,66 7,16 7,55 8,00
BIP, real Veränd. gg. Vorj., % 8,6 3,9 1,1 6,8 7,6 5,0
BIP pro Kopf USD
Amtl. Wechselkurs 2319 2526 2789 3015 3210 3400
Kaufkraftparität
3 5800 6000 6300 6700*
BIP Index 1990=100
4 55,7 57,8 58,5 62,4 67,2
Industrie Index 1990=100
4 46,0 47,4 44,8 46,2 50,1
Produktionsentwicklung, real
Industrie
5 Veränd. gg. Vorj., % 13,8 3,1 -5,4 3,2 8,4
Landwirtschaft
6 Veränd. gg. Vorj., % 3,4 -5,3 -7,2 9,0 5,7
Bauwesen Veränd. gg. Vorj., % 8,2 17,0 8,1 8,4 6,1
Struktur lt. VGR
Industrie
5 % des BIP 27,4 23,4 19,9 18,7 18,8
Landwirtschaft
6 % des BIP 5,8 4,4 4,5 4,6 4,4
Bauwesen % des BIP 4,8 6,8 7,1 6,7 6,2
Dienstleistungen % des BIP 62,0 65,4 68,5 70,0 70,6
Anteil des Privatsektors % des BIP 62,0 65,0 66,0 68,0
Anteil des Privatsektors % der Industrieprod.
7 90,0 96,0 99,0 99,0
Anteil des Privatsektors % der Beschäftigten 66,0 68,0 70,0 71,0 72,0
Investitionen
Brutto-Anlageinvestitionen Reale Veränd.
gg. Vorj., % 20,7 44,0 -4,0 20,0 11,6 5-7
Investitionsquote lt. VGR % des BIP
8 18,7 27,3 25,1 26,6 25,7 26,5
Zufluss von Direktinvest., netto
Zahlungsbilanzangaben Mio. USD 521,1 356,7 347,5 407,5 200,6
  darunter aus Deutschland
9, 10 Mio. EUR 25,0 15,2 9,0 46,0 65,0
Arbeitsmarkt
Beschäftigte, ges., JD Mio. Personen 1,037 1,043 1,038 1,038 1,037
  Männer Mio. Personen 0,528 0,537 0,535 0,534
  Frauen Mio. Personen 0,509 0,506 0,503 0,504
  in der Industrie
5 % d. Besch. 20,1 18,4 17,7 18,1
  im Staatssektor % d. Besch. 34,0 32,0 30,0 29,0 28,0
Arbeitslosenquote, ges., JE % 7,0 9,2 9,1 7,8 7,7
  Männer % 5,6 7,5 7,6 6,5 6,4
  Frauen % 8,5 11,0 10,7 9,2 9,0
Geldmengen- und Preisentwicklung
Geldmenge M2
11, JE Veränd. gg. Vorj., % 38,7 5,9 8,0 27,9 20,8
Zinssatz, jährl., JE %, Rediskontsatz, 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5
Realzins (PPI, lfd. Jahr), JD %, jährl., aufg. Kredite 9,9 12,3 17,9 11,5 9,1
Inflationsrate
  Konsumgüterpreise, JD Veränd. gg. Vorj., % 8,4 4,7 2,4 2,6 2,5
  Konsumgüterpreise, JE Veränd. gg. Vorj., % 7,0 2,8 3,1 1,8 3,2
  Industriegüterpreise, JD Veränd. gg. Vorj., % 4,1 1,9 -4,0 0,6 1,7
Einkommen und Verbrauch
Bruttolöhne, nominal, JD Veränd. gg. Vorj., % 21,6 11,1 5,8 6,1 6,5
Nettolöhne, real, JD Veränd. gg. Vorj., % 3,6 5,3 2,9 3,0 3,5
Privater Verbrauch, real lt. VGR Veränd. gg. Vorj., % 5,0 6,2 5,1 5,6 7,0
Einzelhandelsumsatz, real Veränd. gg. Vorj., % 21,5 26,5 12,0 9,0 9,5
Sparquote (priv. Haushalte) % des verf. Eink. 6,7 4,4 5,5 8,8 .43
Lebensstandard
Monatslohn, JD USD,
  brutto Amtl. Wechselkurs 206,6 225,9 241,0 247,5 253,2
  brutto Kaufkraftparität
12 516,7 536,6 544,4 550,0
Mindestlohn/Durchschn.-lohn % 32,2 31,5 35,5 33,4 31,9
Altersrente/Durchschn.-lohn % 35,2 38,5 41,2 38,6 36,4
Öffentliche Haushalte (kons.)
Einnahmen Mio. LVL 1307,2 1577,4 1589,2 1623,2 1714,7
Ausgaben Mio. LVL 1248,2 1567,1 1732,6 1744,0 1804,2
Budgetsaldo Mio. LVL 59,0 10,3 -143,4 -120,8 -89,5
Budgetsaldo % des BIP 1,8 0,3 -3,7 -2,8 -1,9 -2,5




13 Mio. USD 1671,5 1811,2 1723,8 1869,3 2000,7
Import
14 Mio. USD 2720,7 3191,8 2946,8 3190,8 3504,5
Handelsbilanzsaldo Mio. USD -1049,2 -1380,6 -1223,0 -1321,5 -1503,8
Anteile wichtiger Handelspartner
Export nach
  EU % der Exporte 48,9 56,6 62,6 64,6 61,2
    Deutschland % der Exporte 13,8 15,6 16,9 17,2 16,7
  GUS % der Exporte 29,5 18,9 12,0 8,7 10,3
    Russland % der Exporte 21,0 12,0 6,6 4,2 5,9
  CEFTA
15 % der Exporte 2,1 2,6 2,8 3,2 3,5
Import aus
  EU % der Importe 53,2 55,2 54,5 52,4 52,6
    Deutschland % der Importe 16,0 16,8 15,1 15,7 17,0
  GUS % der Importe 19,7 16,0 15,0 16,9 14,8
    Russland % der Importe 15,6 11,8 10,5 11,6 9,2
  CEFTA
15 % der Importe 5,6 6,4 7,5 8,1 8,5
Handel mit Deutschland
10
Deutsche Ausfuhr Mio. EUR 453,6 558,0 479,7 620,8 815,1
Deutsche Einfuhr Mio. EUR 337,0 305,9 320,4 404,8 464,4
Deutscher Handelssaldo Mio. EUR 116,6 252,1 159,3 216,0 350,7
Gesamtwirtschaftl. Auslandsposition
Leistungsbilanzsaldo Mio. USD -345,2 -649,9 -653,6 -493,4 -757,8
% des BIP (USD) -6,1 -10,7 -9,7 -6,9 -10,0
Währungsreserven, ges., JE Mio. USD
  der Nationalbank, JE Mio. USD 704,0 728,0 837,0 850,8 1148,6
Wechselkurs, JD LVL/USD 0,581 0,590 0,585 0,606 0,628
LVL/EUR
16 0,658 0,661 0,625 0,560 0,563
Realer Wechselkurs, JE Index 1993=100 130,1 163,1 170,7 175,1 172,7
Terms of Trade Index 1997=100 100,0 101,8 103,6 95,8 96,7
Auslandsverschuldung,
  Brutto, Dez. Mio. USD 2755,6 3098,5 3853,9 4728,6 5374,5
  Netto, Dez. Mio. USD 194,3 350,1 722,5 937,2 1395,9
  Brutto % des BIP 49,6 49,1 57,7 66,9 72,3
Schuldenquote (brutto) % der Exporte 167,3 164,9 222,8 256,2 272,9
Schuldendienstquote
17 % der Exporte 12,4 3,8 3,8 5,5 4,5 3,8
Anmerkung: * = vorläufige Angaben; ** = Prognose; JD = Jahresdurchschnitt; JE = Jahresende.44
1  Berücksichtigt wurde das neueste statistische Material. Folglich mussten diverse Daten gegenüber den Angaben
im BMWi-Sammelband 2001 revidiert werden; 
2 Stand: 1 Januar 2002; 
3 World Development Indicators 2001,
The World Bank Group; 
4 Jahr vor dem ersten transformationsbedingten Einbruch; 
5 Verarbeitende Industrie zu-
sammen mit dem Bergbau sowie der Energie- und Wasserversorgung; 
6 Landwirtschaft zusammen mit der Forst-
und Fischereiwirtschaft; 
7 Verarbeitende Industrie; 
8  Bruttoanlageinvestitionen/BIP; 
9  Angaben der Deutschen
Bundesbank; 
10 Bis 1998 in Mio. ECU; 
11 Broad money; 
12  Auf der Grundlage der Relation BIP je Einwohner




Slowakische Republik, Tschechische Republik, Slowenien, Rumänien (seit 1997), Bulgarien (seit 1999); 
16  Bis
1998 LVL/ECU;
17  Angaben der Deutsche Bank Research.
Quellen:  Statistisches Amt Lettlands, Wirtschaftsministerium Lettlands, Finanzministerium Lettlands, Lettische
Zentralbank, Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank, Deutsche Bank Research, OECD, IWF,
Weltbank, EBRD und eigene Berechnungen.45
LITAUEN
Gesamteinschätzung
Litauens Wirtschaft befand sich 2001 in einem kräftigen Aufschwung. Die außenwirtschaftli-
chen Auftriebskräfte waren ausgeprägt, die Binnennachfrage wurde durch die erstarkten Inves-
titionen gestützt. Der Arbeitsmarkt blieb trotz aufwärts gerichteter Gesamtentwicklung
schwach. Der Preisauftrieb blieb sehr moderat; das Leistungsbilanzdefizit ging weiter zurück.
Litauen hält am Currency-Board fest. Anfang Februar 2002 wurde der USD als Ankerwährung
durch den Euro ersetzt. In der Länderbonitätsliste „Institutional Investor“ der weltweit enga-
gierten Banken, Wertpapierhäuser und Investmentfonds vom März 2002 kletterte Litauen wei-
ter nach oben. Unter 151 bewerteten Ländern nimmt Litauen den 58. Rang ein, knapp hinter
Lettland und Indien. Der Kreditbonitätsindex stieg auf 46,3 (Idealbonität: 100); vor vier Jahren
lag er bei 32,9. Die Heritage Foundation und das Wall Street Journal bescheinigen Litauen mit
ihrem jährlich neu ermittelten „Liberalitätsindex“ einen sehr hohen Grad ökonomischer Frei-
heiten. In den vergangenen acht Jahren wurden hier im weltweiten Vergleich mit die größten
Fortschritte erreicht. Litauen wird auf Rang 29 der „freien Volkswirtschaften“ gelistet. Im Ver-
gleich mit den ehemals kommunistischen Zentralverwaltungswirtschaften liegt Litauen hinter
Estland an zweiter Stelle.
Die nachhaltige Wachstumsdynamik und die unverminderten Reformanstrengungen bringen
Litauen dem angestrebten Ziel des EU-Beitritts mit großen Schritten näher. Im vierten regel-
mäßigen Bericht der EU-Kommission vom November 2001 über die Fortschritte auf dem Weg
zum Beitritt wird Litauen erstmals attestiert, in naher Zukunft dem Wettbewerbsdruck und den
Marktkräften in der EU standhalten zu können. Das Tempo in den Beitrittsverhandlungen wur-
de verschärft. Ende Juni 2002 waren von 31 Verhandlungskapiteln 28 vorläufig abgeschlossen.
Mitte Juni 2002 beugte sich Litauen nach jahrelangem Streit den Forderungen der EU, das um-
strittene KKW Ignalina 2009 endgültig vom Netz zu nehmen. Damit konnte auch das Ver-
handlungskapitel „Energie“ vorläufig geschlossen werden. Litauen möchte die Beitrittsver-
handlungen in diesem Jahr erfolgreich beenden, um bei der ersten Runde der EU-Erweiterung
dabei zu sein. Die Regierung kann sich auf eine unverändert breite Zustimmung der Bevölke-
rung stützen. Etwa die Hälfte unterstützt das Beitrittsbegehren, ca. 25% lehnt es ab.
Am 20. Juni 2001 war nach nur achtmonatiger Amtszeit die Minderheitsregierung aus Libera-
len, Neuer Union (Sozialliberalen), Zentrumsunion und Modernen Christdemokraten zurück-
getreten. Die jetzige Regierung, es ist die 12. seit der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit,
besteht aus Sozialdemokraten und Neuer Union. Geführt wird sie von Algirdas Brazauskas, der46
1988 zum Vorsitzenden der KP Litauens gewählt worden war; er hatte am 11. März 1990 für
die Unabhängigkeit Litauens gestimmt und hatte von 1993 bis 1998 das Amt des Staatspräsi-
denten inne. Am Ziel der ökonomischen, politischen und auch militärischen Westintegration
wird unverändert festgehalten. Groß sind die Erwartungen an den NATO-Gipfel, der im No-
vember 2002 in Prag stattfindet. Alles andere als eine klare, unwiderrufliche Einladung zum
Beitritt - auch gegen den erklärten Widerstand Russlands - wäre eine riesige Enttäuschung.
Marktreformen, Deregulierung und der Abschluss der Privatisierung bleiben auf der wirt-
schaftspolitischen Agenda. Die Transparenz bei der Überführung von Staatseigentum in private
Hände soll erhöht werden, politische Affinitäten gegenüber ausländischen Investoren sollen
zukünftig keine Rolle spielen. Die von der Vorgängerregierung angeschobenen Reformen des
Steuer- und Alterssicherungssystems werden - wenngleich zeitlich gestreckt - weiter geführt.
Die Wachstumsaussichten für 2002 und 2003 sind günstig; 4% in diesem und etwa 5% im
nächsten Jahr. Der Preisanstieg wird sich dabei moderat beschleunigen. Das Leistungsbilanzde-
fizit wird sich erhöhen.
Wirtschaftsentwicklung
Der wirtschaftliche Aufschwung Litauens hat 2001 an Fahrt gewonnen. Inlands- und Aus-
landsnachfrage zeigten sich insgesamt robust. Von Westeuropa gingen zwar dämpfende Ef-
fekte aus, die jedoch durch die expandierende Nachfrage der MOE-Staaten kompensiert wur-
den. Der Produktionsanstieg hat sich im Jahresverlauf wieder leicht beschleunigt. Im 1. Quartal
2002 sank das BIP gegenüber der Vorperiode saisonbereinigt geringfügig. Die Expansion der
gesamtwirtschaftlichen Produktion betrug im Jahresvergleich gegenüber 2000 real 5,9%. Der
Anteil des negativen Saldos der Leistungsbilanz am BIP lag erstmals seit 1994 wieder unter-
halb von 5%.
Der private Verbrauch stieg real um 3,0%, der Staatsverbrauch um 0,4%. Bei günstigen Ab-
satz- und Ertragsaussichten sowie niedrigen Finanzierungskosten expandierten die Investitio-
nen kräftig (10,6%). Die Investitionsquote erhöhte sich - erstmals nach einem Rückgang in drei
aufeinander folgenden Jahren - auf 21,5%. Der negative Außenbeitrag vergrößerte sich um
3,1%.
Die Industrieproduktion stieg im Jahresdurchschnitt sehr kräftig (+18,4%). Das Nahrungsmit-
telgewerbe hat den durch die Russlandkrise 1999 ausgelösten Produktionsrückgang nicht wie-
der ausgleichen können. Nach einer leichten Erholung 2000 (+1,9%) sank die Produktion 200147
Reales BIP, 1995-2002
1 Saisonbereinigte Quartalswerte Census-X-12-ARIMA-Verfahren. Jah-
resdurchschnitte auf Basis nichtsaisonbereinigter Werte, ebenso jährli-
che Veränderungsraten.
Quelle: Statistisches Amt Litauen; eigene Berechnungen.
um 1,2%. Der zweitwichtigste Industriezweig Litauens, die Mineralölverarbeitung, zeigte sich
nach Produktionsstillständen in den Jahren 1999 und 2000 in der Raffinerie in Mazeikiai im
vergangenen Jahr gut erholt. Im Jahresvergleich 2001 stieg der Absatz um 47,3% (1999:
-37,8%; 2000: -7,5%). Der Maschinenbau konnte seinen Absatz um 25,8% erhöhen.
Der Einzelhandelsumsatz (ohne KFZ-Bereich) stieg nach 14,8% im Jahr 2000 im vergangenen
Jahr um 3,4%. Die Bauwirtschaft, die 1999 und 2000 kräftige Produktionseinbrüche hinneh-
men musste, hat sich hauptsächlich durch die anziehende private Nachfrage etwas erholt
(+7,2%). Die Agrarproduktion verringerte sich um 6,9%.
Im Verlauf diesen Jahres werden die dämpfenden Effekte von der westeuropäischen Konjunk-
tur geringer, da im Euroraum die Auftriebskräfte allmählich die Oberhand gewinnen. Bei zu-
nächst rückläufigen Exporten 2002 und leicht zunehmender Exportdynamik 2003 wird die
Binnennachfrage vornehmlich in diesem Jahr als Konjunkturstütze an Bedeutung gewinnen.
Die leichte Entspannung am Arbeitsmarkt stärkt den privaten Konsum; die Kaufkraft der pri-
vaten Haushalte wird durch die erwarteten Lohnerhöhungen (2002: 4,0%) bei moderatem
Preisauftrieb (2,6%) erhöht. Die Investitionsneigung der Unternehmen sollte bei sinkenden Fi-
nanzierungskosten, insgesamt günstigeren Absatz- und Ertragsaussichten sowie zunehmendem
Vertrauen in die mittel- und langfristige ökonomische Stabilität steigen. Der Geschäftsklimain-
dex der Industrie (der Indikator dokumentiert die Einschätzung von 312 Industrieunternehmen
mit knapp 50% aller in der Industrie Beschäftigten in Bezug auf Produktionsaussichten, Auf-
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Reales Wachstum des BIP und Entwicklung der Investitionsquote, 1996-2001
Quelle: Statistisches Amt Litauen; eigene Berechnungen.
Mit der steigenden Binnennachfrage expandieren auch die Importe. Insgesamt dürften die au-
ßenwirtschaftlichen Ungleichgewichte zunehmen. Der negative Außenbeitrag steigt, ebenso
das Leistungsbilanzdefizit (auf etwa 7% 2002). Die Auslandsverschuldung wird sich erhöhen.
Alles in allem dürfte im laufenden und im nächsten Jahr das gesamtwirtschaftliche Expansi-
onstempo zwar an Fahrt verlieren, aber immer noch rd. doppelt so hoch sein wie im Euroraum.
Das Finanzministerium prognostiziert im laufenden Jahr einen Anstieg des realen BIP um
4,0%, 2003 um 5,1%.
Staatshaushalt und monetäre Indikatoren
Die im Jahr 2000 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erfolgten Ausgabenkürzungen (ins-
besondere der staatlichen Investitionen), konnten im Interesse des sozialen Friedens und der
Stärkung der Wachstumspotenziale nicht beibehalten werden. So erhöhten sich die Ausgaben
des zentralen und kommunalen Haushalts (ohne den Sozialversicherungsfonds sowie sonstige
außerbudgetäre Fonds wie Privatisierungsfonds) 2001 um 13,0%. Die Einnahmen stiegen - be-
dingt durch die schlechte Steuermoral, auflaufende Steuerrückstände vor allem auf kommuna-
ler Ebene sowie rückläufige Lohn- und Einkommenssteueraufkommen auf Grund sinkender
Beschäftigung - nur um 5,8%. Folglich schloss das Haushaltsjahr 2001 mit einem Defizit in
Höhe von 1,061 Mrd. Litas (2000: 0,384 Mrd. Litas). Das entspricht 2,2% des BIP (2000:
0,9%). Damit wurde die gegenüber dem IWF eingegangene Verpflichtung, das Haushaltsdefi-
zit auf 1,4% des BIP zu begrenzen, weit verfehlt. Dabei hatte der IWF den Willen des jetzigen
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2001 (die letzte Übereinkunft war im Juni 2001 ausgelaufen) honoriert, die Litauen einen
Stand-by-Kredit in Höhe von 111 Mio. USD eröffnet. Mit dem auf 19 Monate befristeten Dar-
lehen, auf das die Regierung nur im Notfall zurückgreifen will, soll die Wirtschaftspolitik Li-
tauens abgesichert werden.
Nachdem der Sozialversicherungsfonds 1999 in eine tiefe Krise geraten war, sollten im Jahre
2000 erstmals seit der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit die Einnahmen die Ausgaben ü-
bersteigen. Das gelang trotz Erhöhung des Beitragssatzes und der Beitragsbemessungsgrenze
nicht. Im Jahr 2001 konnten die Ausgaben - erstmals seit Transformationsbeginn - zurückge-
fahren werden (-2,2%). Dies ist u.a. Ausdruck gekürzter Zahlungen an diejenigen Rentner, die
nach Eintritt in den Ruhestand gegen Entgeld arbeiten. Da die Einnahmen geringfügig stiegen
(0,7%), belief  sich das Defizit des Sozialversicherungsfonds nur noch auf 13,4 Mio. Litas
(1999: 334,0 Mio. Litas; 2000: 151,6 Mio. Litas).
2002 dürfte eine leichte Belebung des Arbeitsmarktes eintreten, die zu vermehrten Steuer- und
Sozialversicherungsseinnahmen führt. Das ambitionierte Steuersenkungsprogramm der Vor-
gängerregierung wird - entgegen früheren Vorstellungen der Sozialdemokraten - weitgehend
umgesetzt. Eine progressive Einkommenssteuer wird nicht mehr erwogen, allerdings auch
nicht die Senkung des Einkommenssteuersatzes von 33% auf 31%. Zum 1. April 2002 wurden
Grundfreibeträge der Einkommenssteuer, erstmals seit Februar 1998, um knapp 17% erhöht.
Die Senkung der Gewinnsteuer von 24% auf 15% erfolgte - entgegen zwischenzeitlich anderer
Überlegungen - zum Jahresbeginn 2002. Reinvestierte Gewinne unterliegen wieder - wie vor
1997 - der Gewinnsteuer. Um die kommunalen Einnahmen zu stärken, empfahl der IWF kürz-
lich die Einführung der Grundsteuer.
Der Haushaltsplan für 2002 (zentraler und kommunaler Haushalt) ist expansiv ausgerichtet. Er
sieht eine Ausgabenerhöhung um 19% gegenüber 2001 auf 12,26 Mrd. Litas und einen Ein-
nahmeanstieg um 12% auf 10,33 Mrd. Litas vor. Das Defizit steigt um 82% auf 1,93 Mrd. Li-
tas. Das entspricht bei einem prognostizierten Anstieg des BIP um nominal 6,9% einem Anteil
von 3,8% am BIP. Die Ausgaben des Staatlichen Sozialversicherungsfonds sollen 4,61 Mrd.
Litas, die Einnahmen 4,58 Mrd. Litas betragen. Der Haushalt der Krankenversicherung ist aus-
geglichen. Einnahmen und Ausgaben sollen sich auf je 1,83 Mrd. Litas belaufen. Erstmals
wurde der Verteidigungsetat auf die von der NATO für Beitrittskandidaten vorgegebene Ziel-
größe von 2% des BIP angehoben.
Der Preisanstieg war 2001 zwar etwas stärker als erwartet, blieb aber im Jahresdurchschnitt
sehr gering (1,3%). Dämpfend wirkten der Rückgang der industriellen Erzeugerpreise (-1,3%)
sowie der Importpreise (-8,0%). Dazu kam eine moderate Lohnpolitik. Der leichte Preisanstieg
auf der Verbraucherstufe war vor allem durch Sonderfaktoren bedingt. Einfuhrbeschränkungen50
auf Grund der BSE-Krise und der in einigen EU-Ländern ausgebrochenen Maul- und Klauen-
seuche verknappten zu Beginn des Jahres 2001 das Angebot an Fleisch und Fleischwaren, so
dass die Preise deutlich anzogen.
Der jahresdurchschnittliche Konsumgüterpreisanstieg dürfte in diesem Jahr 2,6% betragen. Die
Verbrauchssteuer auf Benzin wurde zum 1.1.2002 um 3,3% angehoben, Strom verteuerte sich
um 5,5%. Telefongebühren im Festnetz steigen zum 1. Juli 2002.
Die litauische Regierung hat in Abstimmung mit der Zentralbank zum 2. Februar 2002 die
Bindung des Litas an den USD als Ankerwährung durch die Bindung an den Euro ersetzt. Dies
macht Sinn, weil Litauen nur einen geringen Teil des Außenhandels in USD abwickelt, hinge-
gen rd. 45% in Euro. Zusätzlich unterstreicht Litauen mit dem Tausch der Ankerwährung zum
einen die Ernsthaftigkeit des Beitrittsbegehrens, zum anderen wird die Beteiligung an der
EWWU, die für die Zeit nach dem EU-Beitritt vorgesehen ist, vorbereitet.
Die Geldpolitik war expansiv ausgerichtet. Die Zinsen für kurzfristige Kredite sanken von
12,4% im Jahresdurchschnitt 2000 auf 9,7% im Jahr 2001, die Finanzierungskosten für lang-
fristige Kredit fielen um 2,1 Prozentpunkte auf 9,6%.
Arbeitsmarkt und soziale Lage
Weder das Beschäftigungsprogramm 2001–2004, mit dessen Umsetzung die litauische Ar-
beitsvermittlungsbehörde im Juli 2001 begonnen hat, noch die im März 2001 novellierten Ab-
schnitte des Arbeitsgesetzbuches, die Regulierungen im Bereich der Privatwirtschaft vermin-
derten und Rigiditäten beim Marktaustritt abbauten, haben bislang das Beschäftigungsklima
aufhellen können. Eine Ausdehnung der aktiven Arbeitsmarktpolitik wird ohnehin durch bud-
getäre Sachzwänge behindert. Im vergangenen Jahr beschleunigte sich trotz der deutlich anzie-
henden Konjunktur der Rückgang der Zahl der Beschäftigten (im Vergleich zur Vorjahresperi-
ode um 4,0%). Der Rückgang der Zahl der Beschäftigten im Staatssektor setzte sich als Folge
des Sparzwanges, der Privatisierungen und struktureller Reformen verstärkt fort (-6,4%); die
Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor sank - bedingt durch Strukturreformen und Produk-
tivitätsfortschritte - erneut (-3,0%). Auch in der Landwirtschaft (-13,1%), in der Industrie
(-2,8%) sowie im Gesundheits- und Sozialbereich (-8,4%) wurden Arbeitsplätze verstärkt ab-
gebaut. Im Bildungsbereich blieb die Beschäftigung im Berichtszeitraum konstant. Die offi-
zielle Arbeitslosenquote, die auf den von den Arbeitsämtern registrierten Arbeitslosen basiert,
kletterte zum Jahresende leicht auf 12,9%. Da die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld auf ma-
ximal sechs Monate begrenzt ist, lassen sich viele Arbeitslose kaum länger als ein Jahr regist-51
rieren. Genaueren Aufschluss über den Arbeitsmarkt vermitteln deshalb die Daten, die auf Um-
fragen basieren. Nach dieser „ILO-Methodologie“ berechnet, erhöhte sich die Arbeitslosen-
quote im 4. Quartal 2001 gegenüber der Vorjahresperiode um 1,4 Prozentpunkte auf 17,5%.
Die Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit ist hoch. Über 30% aller Jugendlichen unter 25 Jah-
ren suchen in Litauen Arbeit (in der EU: 16,7%), und über die Hälfte aller Arbeitslosen in Li-
tauen sind seit mehr als zwölf Monaten ohne Beschäftigung (in der EU: 45%). Die am Ar-
beitsmarkt angebotenen und nachgefragten Qualifikationen klaffen immer weiter auseinander:
Die Arbeitslosigkeit gering Qualifizierter steigt, die Nachfrage nach qualifizierten Arbeits-
kräften erhöht sich. Knapp 90% der in Litauen registrierten Arbeitslosen fühlen sich den An-
forderungen des Arbeitsmarktes nicht oder nur bedingt gewachsen, so dass ihre Motivation, ein
Beschäftigungsverhältnis einzugehen, sehr gering ist. Auch die inzwischen 17 von den Ar-
beitsämtern unterhaltenen Fortbildungszentren können diese „Kompetenzbarrieren“ nur be-
grenzt abbauen.
Arbeitslosenquote, 1990-2001
Quelle:  Statistisches Amt Litauen; eigene Berechnungen.
Im vergangenen Jahr bezogen nur 14,1% der registrierten Arbeitslosen Arbeitslosenhilfe. Misst
man die Empfänger dieser Transferleistungen an der tatsächlichen Zahl Arbeitsloser, so waren
es 10%.
Der gesamtwirtschaftliche nominale Bruttodurchschnittslohn betrug 2001 pro Monat 991,- Li-
tas und war damit um 2,1% höher als im Vorjahr; der Nettodurchschnittslohn stieg um 1,9%.
Die (durchschnittliche) Altersrente erhöhte sich 2001 - gemessen an der Steigerung der kon-
traktbestimmten Einkommen - unterdurchschnittlich um 1,6% auf monatlich 317,6 Litas; sie























































Arbeitslose, registriert von den Arbeitsämtern
Arbeitslose, ermittelt durch Befragungen  ( ILO-Methode)52
Außenwirtschaft
Die Exporte expandierten als Folge der seit dem Frühjahr 2001 deutlich abgekühlten Kon-
junktur in Westeuropa erheblich langsamer als im Jahr 2000; vor allem in der zweiten Jahres-
hälfte 2001 wurden sie aber durch die konjunkturelle Robustheit in Mittel- und Osteuropa ge-
stützt. Der im Jahresverlauf deutliche Importanstieg ist u.a. Ausdruck der gelockerten Finanz-
politik. Sie ist von ihren harten Sparmaßnahmen teilweise abgerückt, um Vorleistungen für
dringend notwendige staatliche Investitionen im Infrastrukturbereich, die nicht noch länger
aufgeschoben werden konnten, im Ausland zu beziehen. Die reale Aufwertung des Litas ge-
genüber den Währungen der EU hat sich 2001 markant abgeschwächt. Sie betrug 3% (2000:
+17,7%). Damit hat sich die Wettbewerbsfähigkeit eines Großteils der litauischen Exportwirt-
schaft auf ihrem wichtigsten Absatzmarkt nur noch leicht verschlechtert, in der GUS-Region
auf Grund der entgegengesetzten Wechselkursentwicklung (die reale Abwertung des Litas be-
lief sich jahresdurchschnittlich auf 13,7%) hingegen deutlich verbessert. Insgesamt stiegen die
Ausfuhren 2001 gegenüber dem Vorjahr um 20,3%, die Einfuhren um 15,1%. Der Einfuhr-
überschuss erhöhte sich leicht um 3,1% auf 6,8 Mrd. Litas.
Die Lieferungen in die EU stiegen im 1. Halbjahr 2001 gegenüber der Vorjahresperiode um
29,9%, im 2. Halbjahr 2001 um 11,9%. Der Absatz auf dem GUS-Markt konnte 2001, ausge-
löst durch die robuste Konjunktur vor allem in Russland und die reale Abwertung des Litas ge-
genüber den Währungen der GUS, überdurchschnittlich - gemessen an der Gesamtausfuhrent-
wicklung Litauens - um 44,7% zulegen Vor allem die Ausfuhren nach Russland und Weiß-
russland gewannen an Schwung: Sie expandierten um 84,3% bzw. 60,1%. Als Folge des Öl-
preisrückgangs legten die Einfuhren Litauens aus der GUS nur um 8,0% zu.
Eine deutliche Mengenerhöhung bewirkte, dass mineralische Erzeugnisse trotz rückläufiger
Erzeugerpreise (im Jahresdurchschnitt 2001 gegenüber dem Vorjahr für die Exportprodukte
etwa -17%; Dezember 2001 gegenüber Dezember 2000: -41,5%) über ein Drittel zur Export-
ausweitung Litauens beitrugen. Vor allem die Lieferungen nach Großbritannien stiegen mar-
kant. Der Exporterlös dieser Produktgruppe erhöhte sich 2001 um 33,8%. Mineralische Er-
zeugnisse stellten - mit wachsendem Abstand - die wichtigste Gütergruppe innerhalb der litaui-
schen Exporte; ihr Anteil an den Ausfuhrerlösen erhöhte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 23,6%.
Zum einen konnten die Exporte über den inzwischen fertiggestellten Ölterminal in Butinge er-
heblich ausgeweitet werden, zum anderen waren die Kapazitäten der Raffinerie in Mazeikiai
auf Grund deutlich erhöhter Rohölbezüge erheblich besser ausgelastet als im Jahr 2000. Die
Produktion stieg 2001 um mehr als 40%. Die Gefahr von Unterbrechungen der Rohöllieferun-
gen in der Zukunft scheint gebannt. Anfang Juni 2002 billigte das litauische Parlament ein Ab-
kommen, das nach langwierigen und zähen Verhandlungen zwischen dem US-Unternehmen
Williams, das bislang 33% der Anteile an Mazeikiu Nafta hält, dem litauischen Staat und dem53
russischen Unternehmen YUKOS geschlossen werden soll. Danach garantiert YUKOS über
einen Zeitraum von zehn Jahren zum einen die Belieferung der Raffinerie mit Rohöl in Höhe
von rd. 4,8 Mio. t p.a. (das entspricht rd. zwei Drittel des momentanen Verbrauchs), zum ande-
ren die Ausfuhr von 4 Mio. t Rohöl p.a. über den Terminal in Butinge. Gleichzeitig erwirbt
YUKOS für 75 Mio. USD eine Beteiligung am Aktienkapital der Raffinerie in Höhe von
26,85%. Weitere 75 Mio. USD werden als Kredit mit einer Laufzeit von sieben Jahren bereit-
gestellt, für den Litauen eine Garantie übernimmt. Williams International reduziert seinen Ka-
pitalanteil auf ebenfalls 28,65%, behält aber gemäß des im Oktober 1999 geschlossenen Kauf-
vertrages die alleinigen operativen Unternehmensrechte bis 2014. Die Betreiber der Raffinerie
erwarten, dass mit der langfristigen Lieferverpflichtung Produktionsstillstände der Vergangen-
heit angehören.
Maschinen- und Ausrüstungsexporte (ohne Transportausrüstungen) konnten um 20,7% gestei-
gert werden, so dass ihr Anteil an den Exporterlösen leicht auf 10,7% stieg. Um nahezu zwei
Drittel expandierten die Ausfuhren von Transportausrüstungen. Sie erzielten 9,2% der Export-
erlöse (2000: 6,8%). Der litauischen Investitionsgüterindustrie gelingt es langsam, auf den
wettbewerbsintensiven internationalen Märkten besser zu bestehen.
Die Auslandseinkäufe - unter Einschluss des Transithandels - konzentrierten sich auch 2001
auf mineralische Erzeugnisse. Auf Grund rückläufiger Rohölpreise stiegen sie nur um 6,0%, so
dass der Anteil mineralischer Erzeugnisse an den Gesamteinfuhren von 23,3% 2000 auf 21,4%
2001 sank. Mehr als die Hälfte der litauischen Importausweitung basierte auf Investitionsgü-
tern, die Litauen primär in der Euro-Zone kauft. Diese Güter haben sich auf Grund der (leich-
ten) Aufwertung des Litas gegenüber dem Euro für Litauen im Berichtszeitraum erneut verbil-
ligt. Die Bezüge von Maschinen und Ausrüstungen (einschl. Transportausrüstungen) stiegen
um 34,6%. Ihr Anteil an den Gesamteinfuhren erhöhte sich von 24,4 % (2000) auf 38,5% im
Jahr 2001.
Nach der Zahlungsbilanzstatistik schloss die Handelsbilanz 2001 mit einem Negativsaldo von
4,4 Mrd. Litas (+0,4% gegenüber 2000), die Bilanz der Erwerbs- und Vermögenseinkommen
mit einem Defizit von 0,7  Mrd. Litas (-7,3%). Da der Überschuss in der Dienstleistungsbilanz
um 20,1% gegenüber 2000 auf 1,8 Mrd. Litas und der Aktivsaldos der laufenden Übertragun-
gen um 6,2% auf knapp über 1 Mrd. Litas anstieg, belief sich das Leistungsbilanzdefizit nur
noch auf 2,3 Mrd. Litas (-15%); dies entspricht 4,8% des BIP. Mit einer hohen Haushaltsdis-
ziplin in den vergangenen Jahren wurde das Leistungsbilanzdefizit nach dem Höchststand 1998
sukzessive zurückgeführt. 1998 betrug es 5,2  Mrd. Litas. Dies entsprach einem Anteil von
12,1% am BIP.54
Die Kapitalverkehrsbilanz war positiv und belief sich auf 1,7 Mrd. Litas (Vorjahresperiode:
2,2 Mrd. Litas). Die ausländischen Kapitalanlagen in Litauen stiegen gegenüber dem Vorjahr
um 19,2% auf 3,7 Mrd. Litas, darunter die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) um 17,7%
auf 1,8 Mrd. Litas. Die ADI finanzierten 2001 77,7% des Leistungsbilanzdefizits. Noch 1995
hatte die Quote bei lediglich 11,8% gelegen. Die Zunahme des Stroms ausländischer Direktin-
vestitionen nach Litauen ist deshalb erfreulich, weil mit dem fast vollständigen Abschluss der
Privatisierung in der gewerblichen Wirtschaft verstärkt ausländisches Kapital für Investitionen
in neu zu gründende und bereits bestehende Privatunternehmen attrahiert werden musste.
Wirtschaftspolitik, Privatisierung und Strukturwandel
Im Rahmen der Konsolidierungspolitik wurden Entschädigungszahlungen für die durch die
Hyperinflation zu Beginn der 90er Jahre entwerteten Sparguthaben zunächst für die Jahre 2000
und 2001 unterbrochen. Von der Aussetzung dieser Kompensationszahlung ist rd. ein Viertel
der Bevölkerung betroffen. Der Bruch des Wahlversprechens aus dem Jahr 1996 soll unter der
jetzigen Regierung rückgängig gemacht werden. 2002 sollen zunächst Personen über 85 Jahre,
Behinderte, Familien mit behinderten Kindern und ehemalige politische Häftlinge sowie De-
portierte eine Entschädigung erhalten. Ab 2003 soll dann eine weitere Gruppe (Personen über
70 Jahre, kinderreiche Familien etc.) Leistungen bekommen. Die Entschädigungstranchen wer-
den aber, gegenüber ursprünglicher Absicht, auf ein haushaltskonformes Maß zurückgeführt
werden müssen. 1998 beliefen sich die Zahlungen auf 2,7% der gesamten Staatsausgaben; die
für das Jahr 2000 zunächst in Ansatz gebrachte, aber nicht ausgezahlte Tranche belief sich auf
4,9% aller staatlichen Ausgaben.
Erheblicher Streit ist aus der Umsetzung der im Juni 1997 vom Parlament beschlossenen neuen
Fassung des Eigentum-Restitutionsgesetzes zwischen Regierung, Opposition und dem Präsi-
denten erwachsen. Dieses Gesetz sieht die Rückgabe von Grund und Boden sowie Wohnraum
an Alteigentümer und ihre Erben, die 1941 von der Sowjetunion enteignet wurden, vor. Auch
ehemalige Eigentümer, die nicht in Litauen leben, haben Restitutionsansprüche. Für die Be-
wohner der zu übertragenden Immobilie muss – hauptsächlich in ländlichen Gebieten – neuer
Wohnraum geschaffen werden. Wie erwartet, werden vor allem die kommunalen Haushalte er-
heblich belastet. Insgesamt wurden 9 Tsd. Rückübertragungsansprüche gestellt, Ende 2001 wa-
ren etwas mehr als 5 Tsd. erfüllt. Vor dem Hintergrund immenser Lasten - 2001 betrug der
Anteil der akzeptierten und errechneten Kompensationsleistungen an Alteigentümer sowie die
Ausgaben für die Neuschaffung von Wohnraum 0,7% am BIP (315,6 Mio. Litas); tatsächlich
wurden nur 89 Mio. Litas ausgezahlt (0,2% Anteil  am BIP) - sieht die Gesetzesnovelle der ge-
genwärtigen Regierung auch die Möglichkeit ausschließlich finanzieller Kompensation vor.55
Der Präsident besteht jedoch auf der ursprünglichen Regelung der Rückübertragung des Ei-
gentums. Nunmehr wird das Verfassungsgericht entscheiden.
Die Reform des Rentensystems, mit deren Umsetzung wohl erst 2004 begonnen wird, wird im
staatlichen Sozialversicherungsfonds jährliche Mehrausgaben in Höhe von 0,9% des BIP ver-
ursachen. Die Finanzierung ist bislang nicht gesichert. Möglicherweise sollen Privatisierungs-
erlöse genutzt werden. Allerdings fließen die Einnahmen von Jahr zu Jahr spärlicher. Sie belie-
fen sich 2001 nur noch auf 468 Mio. Litas, das entspricht einem Anteil von 1,0% am BIP.
Nach mehrjährigen, heftigen und kontroversen Auseinandersetzungen wird der Staatsanteil am
Grundkapital der Gasgesellschaft von 92,36% zunächst in zwei Schritten auf 24% herunterge-
fahren. In einem 1. Tender wurden Ende Mai 2002 34% an strategische deutsche Investoren
(Ruhrgas AG, Essen und E.ON Energie AG, München) verkauft, mit denen dezidierte vertrag-
liche Regelungen über die alleinige Unternehmensverantwortlichkeit sowie über mögliche zu-
künftige Veränderungen der Eigentumsverhältnisse erfolgten. Mit dieser Vorgehensweise wird
die Dominanz russischer Gaslieferanten abgebaut und die Integration des Gassektors in den
Westen dauerhaft gesichert. In einer 2. Etappe, die im Juli beginnen könnte, sollen ebenfalls
34% der Gesellschaftsanteile veräußert werden. Gesucht wird ein russischer Investor, der die
kontinuierliche Belieferung mit Erdgas sichert.
Sehr spät wurde mit der Privatisierung des Bankensektors begonnen. Sie wurde im Februar
2002 mit dem Verkauf der drittgrößten Bank, der börsennotierten Universalbank AB „Zemes
Ukio Bankas“ (Landwirtschaftsbank), abgeschlossen. Die Norddeutsche Landesbank Girozent-
rale (Nord/LB), die in Vilnius mit einer Niederlassung vertreten ist, erwarb zum Preis von
71  Mio. Litas 76,01% des Aktienkapitals. Darüber hinaus verpflichtete sich die Nord/LB,
65 Mio. Litas in die Bank zu investieren. Gegenwärtig befinden sich 89% der Anteile am Ei-
genkapital sämtlicher litauischer Banken in ausländischer Hand, 1966 waren es 16%.
Mit Jahresbeginn 2002 erfolgte im Bereich der Elektrizitätsgesellschaft die Trennung in die
Bereiche Erzeugung, Übertragung und Verteilung. Beim ehemaligen Monopolisten Lietuvos
Energia AB verbleibt die Übertragung, jeweils zwei neu gegründete Unternehmen sind für die
Erzeugung (Elektrenai und Mazeikiai) sowie die Verteilung (Eastern bzw. Western Distributi-
on Network) des Stroms zuständig. Die Kommerzialisierung wird nicht vor 2003 erfolgen.
Im Rahmen der Annäherung der Rechtsvorschriften an die EU beschloss das Parlament im
März 2002 - gegen heftigen Widerstand der Agrarlobby - in 1. Lesung eine lang diskutierte
Verfassungsänderung. Sie erlaubt Ausländern, Eigentum an landwirtschaftlicher und forstwirt-
schaftlicher Nutzfläche sowie an Fischereiflächen zu erwerben. Offen ist, wann die Regelung
in Kraft tritt. Die Regierung möchte sie mit dem Beitritt zur EU umsetzen, die Agrarlobby, u.a.
der Landwirtschaftsausschuss des Parlaments, befürwortet eine 7-jährige Übergangsfrist. Eine56
Übergangsregelung lehnt die EU ab. Wird sie in 2. Lesung beschlossen, dürfte das Kapitel
„freier Kapitalverkehr“, das bereits im Frühjahr 2001 vorläufig geschlossen wurde, mit der EU
neu verhandelt werden.
Das wohl größte Hindernis auf dem Weg in die EU stellte das aus 2 Blöcken bestehende Kern-
kraftwerk vom Tschernobyl-Typ Ignalina dar, das rd. 70% der in Litauen erzeugten Elektro-
energie liefert. Über die Stilllegung von Block 1 im Jahre 2004 herrschte zwischen Litauen und
der EU Übereinstimmung. Über die Außerbetriebnahme von Block 2 wollte Litauen erst 2004
im Rahmen der neu zu erarbeitenden nationalen Energiestrategie entscheiden. Die EU beharrte
auf einer schnellen Übereinkunft, die eindeutig und verbindlich die Stilllegung spätestens 2009
vorsieht. Litauen sah sich dazu aus energiewirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Gründen
nicht in der Lage und wollte an der nuklearen Technologie mindestens bis 2013 festhalten. Die
Kosten für die Stilllegung, den Abriss sowie die externen Belastungen (von heute rd. 5000
Mitarbeitern des KKW sind 4600 von der Freisetzung betroffen, weitere 4000 Arbeitsplätze im
Umfeld des KKW gehen verloren) belaufen sich nach einer Modellrechnung (Stilllegung Block
1: 2004; Block 2: 2010) des litauischen Instituts für Wirtschaft im Zeitraum 2000 bis 2019 auf
4,7 Mrd. USD. Das bedeutet einen jährlichen Wachstumsverlust des BIP bis 2019 in Höhe von
2,2% mit der Folge eines jährlichen Beschäftigungsabbaus von 1% - 2 %. Um nicht den Bei-
trittstermin zu gefährden, beugte sich Litauen dem erheblichen Druck der EU Mitte Juni 2002.
Das KKW wird 2009 vom Netz gehen. Offen bleibt, wie und von wem die Kosten bestritten




Fläche: 65,3 Tsd. km2; Bevölkerung: 3,482 Mio. (1. Quartal 2002)
1
Einheit 1997 1998 1999 2000 2001* 2002**
Wirtschaftsleistung
Bruttoinlandsprodukt
BIP, nominal Mrd. Litas 38,340 42,990 42,655 45,148 47,968 51,278
BIP, nominal Mrd. USD 9,585 10,748 10,664 11,287 11,992 12,884
BIP, real Veränd. gg. Vorj., % 7,3 5,1 -3,9 3,8 5,9 4,0
BIP pro Kopf
2 USD
Amtl. Wechselkurs 2678 3028 3020 3219 3438 3700
Kaufkraftparität 6532,4 6803,9 6655,7 7070,6
3 7552,0
3
BIP Index 1993=100 104,7 110,1 105,8 109,8 116,3 121,0
Industrie Index 1993=100 93,0 99,8 90,3 96,0 113,7
Produktionsentwicklung, real
Industrie Veränd. gg. Vorj., % 6,5 7,3 -9,5 6,3 18,4
Landwirtschaft Veränd. gg. Vorj., % 8,6 -2,6 -12,3 4,9 -6,9
Bauwesen Veränd. gg. Vorj., % 6,6 17,0 -12,2 -19,1 7,2
Struktur lt. VGR
Industrie % des BIP 25,2 23,9 22,8 25,8 28,4
Land-, Forst-, Fischereiwirtsch. % des BIP 11,7 10,3 8,3 7,8 7,0
Bauwesen % des BIP 7,7 8,6 7,9 6,1 6,1
Dienstleistungen % des BIP 55,4 57,2 61,0 60,3 58,5
Anteil des Privatsektors % des BIP 70 70 70 72 72
Anteil des Privatsektors % der Industrieprod. . . 89 . .
Anteil des Privatsektors % der Beschäftigten 67,5 68,1 69,0 69,4 70,1
Investitionen
Brutto-Anlageinvestitionen Reale Veränd.
gg. Vorj., % 22,0 9,9 -6,3 -3,9 10,6 6,0
Investitionsquote lt. VGR % des BIP 26,5 24,4 22,7 20,5 21,5
Zufluss von Direktinvest., netto
Zahlungsbilanzangaben Mio. USD 354,5 925,5 486,5 378,9 445,8
  darunter aus Deutschland
4 Mio. EUR
5 13 14 21 4 53
Arbeitsmarkt
Beschäftigte, ges., JD Mio. Personen 1,669 1,656 1,648 1,586 1,522 1,530
  Männer Mio. Personen 0,848 0,853 0,837 0,795
  Frauen Mio. Personen 0,821 0,803 0,811 0,791
  in der Industrie % d. Besch. 17,6 17,5 17,4 17,9 18,1
  im Staatssektor % d. Besch. 32,5 31,9 31,0 30,6 29,9
Arbeitslosenquote, ges., JE %, registrierte 6,7 6,9 10,0 12,6 12,9 12,1
%, nach ILO-Def. 14,1
6 12,6
6 15,3 16,1 17,5
  Männer %, registrierte 6,6 6,9 10,4 13,5 13,5
  Frauen %, registrierte 6,9 7,0 9,6 11,6 12,2
Geldmengen- und Preisentwicklung
Geldmenge M2, JE Veränd. gg. Vorj., % 34,1 14,5 7,7 16,5 21,4
Zinssatz, jährl., JD %, kurzfr. Kredite 14,6 12,5 13,6 12,4 9,7
Realzins (PPI, lfd. Jahr), JD %, jährl., aufg. Kredite 8,6 16,4 10,6 -5,6 11,0
Inflationsrate
  Konsumgüterpreise, JD Veränd. gg. Vorj., % 8,9 5,1 0,8 1,0 1,3 2,6
  Konsumgüterpreise, JE Veränd. gg. Vorj., % 8,4 2,4 0,3 1,4 2,0
  Industriegüterpreise, JD Veränd. gg. Vorj., % 6,0 -3,9 3,0 18,0 -1,358
Einkommen und Verbrauch
Bruttolöhne, nominal, JD Veränd. gg. Vorj., % 25,9 19,5 6,2 -1,7 2,1 4,0
Nettolöhne, real, JD Veränd. gg. Vorj., % 13,4 12,8 4,9 -5,1 0,6
Privater Verbrauch, real lt. VGR Veränd. gg. Vorj., % 9,2 4,0 2,1 4,6 3,0
Einzelhandelsumsatz, real Veränd. gg. Vorj., % 12,5 9,7 -5,0 11,5 7,4
Sparquote (priv. Haushalte) % des verf. Eink. 7,2 2,8 0,9 4,4 7,0
Lebensstandard
Monatslohn, JD USD,
  brutto Amtl. Wechselkurs 194,5 232,5 246,9 242,7 247,8 256,8
  brutto Kaufkraftparität
7 474,4 522,4 544,1 533,1
3 544,3
3
Mindestlohn/Durchschn.-lohn % 48,1 45,0 43,5 44,3 43,4
Altersrente/Durchschn.-lohn % 31,2 31,0 31,4 32,3 32,0
Öffentliche Haushalte (kons.)
Einnahmen Mio. Litas 12435 13871 13357 13589 13668
8 14910
Ausgaben Mio. Litas 12614 14010 16724 14250 14742
8 16870
Budgetsaldo Mio. Litas -179 -139 -3151 -661 -1074
8 -1960
Budgetsaldo % des BIP -0,5 -0,3 -7,4 -1,5 -2,2
8 -3,9




Export Mio. USD 3862,5 3710,7 3003,8 3809,4 4583,2
Import Mio. USD 5643,4 5793,8 4834,5 5456,5 6281,4
Handelsbilanzsaldo Mio. USD -1780,9 -2083,1 -1830,7 -1647,1 -1698,2
Anteile wichtiger Handelspartner
Export nach
  EU % der Exporte 32,5 38,0 50,1 47,9 47,9
    Deutschland % der Exporte 11,4 13,1 16,0 14,3 12,5
  GUS % der Exporte 46,4 35,7 18,2 16,3 19,5
    Russland % der Exporte 24,5 16,5 7,0 7,1 10,9
  CEFTA % der Exporte 3,2 3,9 6,0 7,0 7,3
Import aus
  EU % der Importe 46,5 47,3 46,5 43,3 44,4
    Deutschland % der Importe 17,5 18,2 16,5 15,1 17,4
  GUS % der Importe 29,3 26,0 24,4 31,7 29,7
    Russland % der Importe 25,3 21,2 20,1 27,4 25,6
  CEFTA % der Importe 8,8 9,2 9,7 8,1 8,0
Handel mit Deutschland
Deutsche Ausfuhr Mio. EUR
5 846,3 916,6 748,0 915,1 1248,6
Deutsche Einfuhr Mio. EUR
5 461,7 492,0 524,6 607,9 709,5
Deutscher Handelssaldo Mio. EUR
5 384,6 424,6 223,4 307,2 539,1
Gesamtwirtschaftl. Auslandsposition
Leistungsbilanzsaldo Mio. USD -981,4 -1298,1 -1194,1 -674,9 -573,7
% des BIP -10,2 -12,1 -11,2 -6,0 -4,8
Währungsreserven
  der Nationalbank, JE Mio. USD 999,2 1392,9 1190,6 1310,2 1599,3
Wechselkurs, JD Litas/USD 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Litas/EUR
5 4,536 4,480 4,268 3,696 3,584 3,453
Realer Wechselkurs, JE Index 1995=100 111,0 117,4 150,9 177,6 172,6
Terms of Trade Index 1995=100 106,6 107,4 108,3 109,5 110,2
Auslandsverschuldung,
  Brutto, JD Mio. USD 3259 3741 4528 4856 5259
  Netto, JD Mio. USD . 2243 2818 2948 3166
  Brutto % des BIP 34,0 34,8 42,5 43,0 43,9
Schuldenquote (brutto) % der Exporte 84,4 100,8 150,7 127,5 114,7
Schuldendienstquote % der Exporte 10,7 22,6 20,0 20,9 31,0
Anmerkung: * = vorläufige Angaben; ** = Prognose; JD = Jahresdurchschnitt; JE = Jahresende.59
1 Die Angabe basiert auf den vorläufigen Daten der im April 2001 durchgeführten Volkszählung; 
2 Diese Relation
basiert auf den vorläufigen Daten der Volkszählung 2001; 
3 Geschätzt; 
4 Deutsche Zahlungsbilanzstatistik, nach
Mitteilung der Bundesbank; 
5 Bis 1998 in ECU; 
6 JD; 
7 Auf der Grundlage der Relation BIP je Einwohner nach
Kaufkraftparität zu BIP je Einwohner nach amtlichem Wechselkurs berechnet; 
8 Zentrale und kommunale Ebene
einschl. des Sozialversicherungsfonds, aber ohne zentrale und kommunale außerbudgetäre Fonds.
Quellen:  Statistisches Amt Litauen, Litauische Zentralbank, Wirtschaftsministerium Litauens, Finanzministeri-
um Litauens, IWF, EU, EBRD, OECD, Deutsche Bundesbank, Statistisches Amt Wiesbaden, eigene
Berechnungen  und Schätzungen.